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إﻗرار أﺻﺎﻟﺔ اﻷطروﺣﺔ
أﻧﺎ ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺑﻛور ،اﻟﻣوﻗﻊ أدﻧﺎه ،طﺎﻟب دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

وﻣﻘدم اﻷطروﺣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻌﻧوان " ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ وأﺛره ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" ،أﻗر رﺳﻣﯾﺎ ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ھﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﻗﻣت ﺑﺈﻋداده ﺗﺣت
إﺷراف د .ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻟﻣوﺳﻰ ،أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون .وأﻗر أﯾﺿﺎ ً ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ﻟم
ﺗﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن أي ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن ﻛل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﺳﺗﻌﻧت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﻗد ﺗم ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ واﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وأﻗر أﯾﺿﺎ ً ﺑﻌدم
وﺟود أي ﺗﻌﺎرض ﻣﺣﺗﻣل ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣث وﺟﻣﻊ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﺄﻟﯾف وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ و/أو ﻧﺷر ھذه اﻷطروﺣﺔ.

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟطﺎﻟب:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

4-4-2021
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إﺟﺎزة أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
أﺟﯾزت أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم أدﻧﺎه:
 (1اﻟﻣﺷرف )رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ( :ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻟﻣوﺳﻰ
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ15/3/2021 :

 (2ﻋﺿو داﺧﻠﻲ :رﯾﺎض اﻟﻌﺟﻼن
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ15/3/2021 :

 (3ﻋﺿو ﺧﺎرﺟﻲ :واﺋل ﻋﻼم
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ دﻛﺗور
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
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اﻟﻣﻠﺧص
ﻋرﻓت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺻور ﻗدﯾﻣﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ظﻠت ﺑﻌﯾدة
ﻋن أي ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣرب ،ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺑﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺧطورة
ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ،وﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﮫ ﻣن طﺎﺑﻊ ﻣﺄﺳﺎوي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف واﻷﺳﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ
واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؛ وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺣﺻﻠت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﺗطورات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ھذا اﻷﺧﯾر طوال اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،ﺗﺟﺳدت ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف
اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم  1949وﻛذﻟك ﺑروﺗوﻛوﻻﺗﮭﺎ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌرﻓﯾﺔ ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻣﺎزال ھﻧﺎك ﺟدل ﻣﺣﺗد ٌم ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ
واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﻻﺑد وأن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ،ﺟﺎءت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان "ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" ،ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺟم ﻋﻧﮭﺎ ،وذﻟك
ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ .وﻗد أظﮭرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ أن اﻟطﻠﺑﺔ ﻟدﯾﮭم ﻣﺷﻛﻼت
ﻲ ﻓﻲ إرﺷﺎد اﻟطﻠﺑﺔ
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟراءات اﻟﻘﺑول واﻟﺗﺳﺟﯾل ،وﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑدور اﻟﻣرﺷد اﻷﻛﺎدﯾﻣ ّ
وﺗوﺟﯾﮭﮭم ﻧﺣو اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﻛذﻟك أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ ﻋدم ﺗوﻓر
ﻣﺻﺎدر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ.
وﻗد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻔﻘﮫ إزاء ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ذھب
ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﯾن :اﺗﺟﺎه ذھب إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾﻖ ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت وﺣﺻرھﺎ ﺑﺎﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ ،واﺗﺟﺎه آﺧر
ذھب إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﻟﺗﺷﻣل أﻧواﻋﺎ ً ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ؛
وأن ﻋدم ورود ﻧص ﻣﺣدد ﻟﺗﻌرﯾف ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ﻗد أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺎً،
وھذا ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  ،1949ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﻔﮭوم
اﻟذي ﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﺣدود اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي
ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت واﻧﺗﮭت ﺑﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ
روﻣﺎ ،ﻣﺎ ﺗزال ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾدور ﺣول ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
وأوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟوﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻔﻘﮭﻲ
واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
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ﺑﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻣؤﺧرا ً واﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ
ﻣﻔﮭوم ووﻗﺎﺋﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ.
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻋﺎم  ،1949اﻟﺑروﺗوﻛول
اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
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اﻟﻌﻧوان واﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
The Concept of Non-International Armed Conflict and its Impact on
the Application of International Humanitarian Law
Abstract
Humanity has known non-international armed conflicts since ancient times, and yet it
has remained far from any legal regulation of it, including the international law of war.
The international community is alerted to the seriousness of this category of conflicts,
and it’s catastrophic nature as a result of spread of violence and weapons in it and
serious violations of the basic principles of international humanitarian law. Hence,
many developments took place throughout the second half of the twentieth century
that was formed in the four Geneva Agreements of 1949 as well as their first and
second protocols of 1977. In addition to these protocols, there is a set of other legal
tools and customary principles. There is still an intense debate in the jurisprudential
and international legal circles on the concept of non-international armed conflicts, and
this must have an impact on the application of international humanitarian law.
On this basis, this study came under the title “The concept of non-international armed
conflicts and its impact on the enforcement of international humanitarian law”, in order
to search in the dimensions of this concern, and identify the resulting impact by
following the descriptive and analytical approach. It was found through this study that
the jurisprudence regarding defining the concept of the non-international armed
conflict went in two directions: a direction that went to narrow the concept of these
conflicts and limit them to civil wars, and another direction that expanded its definition
to include multiple types of internal armed disturbances and conflicts. The lack of a
specific text defining these conflicts has kept the traditional concept of civil war in
place, and this is obvious from the definition of communal third subject of the Geneva
Conventions of 1949, while the concept specified in the Second Additional Protocol
of 1977 does not go beyond the limits of the traditional concept of civil war. The study
also concluded that the efforts that were made and ended with the Rome Court System
are still insufficient to remove the ambiguity surrounding the concept of non-
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international armed conflicts. The study recommended the necessity of holding
international conferences based on the jurisprudential and legal awareness of the
problems raised by the issue of defining non-international armed conflicts, and the
dimensions related to distinguishing them from other conflicts, especially in those
problems that have emerged recently and raised by the concept and facts of
internationalized internal conflicts.
Keywords: Non-international armed conflict, Geneva conventions of 1949, Second
additional protocol of 1977, Non-international armed conflict in international
humanitarian law.
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ﺷﻛـــــــر وﺗﻘدﯾر
ﻲ ﻧﻌﻣﺗﮫ ووﻓﻘﻧﻲ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟدراﺳﺔ ،ﺛم أﺗﻘدم
اﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر � أوﻻً وأﺧﯾرا ً اﻟذي أﺗ ﱠم ﻋﻠ ّ
ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر وﻋظﯾم اﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻛﺎﻧوا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ،وﺳﺎﻋدوﻧﻲ وأرﺷدوﻧﻲ وﺗﻌﺎوﻧوا ﻣﻌﻲ
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ،وأﺧص ﻣﻧﮫ ،أ.د .ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻟﻣوﺳﻰ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﻧﻌم
اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣرﺷد واﻟﻣوﺟﮫ ،إذ أﻣدﻧﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﮫ ﻣن ﺟﮭد ووﻗت وﻣﺷورة وﺗوﺟﯾﮫ وﻋﻧﺎﯾﺔ ،أﺻﻌب
ﻲ اﻟﯾوم أن أﻓﻲ ﺑﺣﻘﮫ ﺷﻛرا ً وﻋرﻓﺎﻧﺎً ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺷﻛر ﻣوﺻول ﻹدارة ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ
ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠ ّ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات وأﺳﺎﺗذﺗﮭﺎ اﻟﻛرام ﻟﻣﺎ ﻗدﻣوه ﻟﻲ ﻣن ﻣؤازرة ودﻋم وﺗﺷﺟﯾﻊ طوال ﻓﺗرة إﻋداد اﻟدراﺳﺔ،
وأﺷﻛر ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺧوة واﻷﺧوات اﻟزﻣﻼء.
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ﻣﻘدﻣــﺔ
ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻣﺛل إﻧﺟﺎزا ً ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء،
ﻻﺳﯾﻣﺎ وأﻧﮫ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وﯾﮭدف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺟﻧﺑﮫ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن
ﺗدارﻛﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﺣدوﺛﮭﺎ ،وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﺷﮭده اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻻھﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ
ﺑﺗﻧظﯾم ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟوﺧﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺣروب
واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وھو اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي أﺳﻔر ﻋن ظﮭور ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،
وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺳﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﯾﺻﻧﻔﮭﺎ إﻟﻰ دوﻟﯾﺔ وﻏﯾر دوﻟﯾﺔ.
ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻧدﻟﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن أو ﻋدة أطراف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾم
اﻟواﺣد ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ ﻛل طرف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ وﺑﺳط ﺳﯾطرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻷﻣور وﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﺳﯾﺎدة ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﻧزاع ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذ أﺷﻛﺎﻻً وﺻورا ً ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
أو دﯾﻧﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﺑﻌض أو ﻛل ھذه اﻷﺳﺑﺎب ،ﻧﺎھﯾك ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺛورات واﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ أو اﻟﻔﺋوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺑدة ،ﻓﺿﻼً
ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﺗؤدي اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻧدﻻع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺧذ
طﺎﺑﻊ "اﻟﺣرب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ".
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ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺈن اﻧدﻻع ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ﯾوﺟب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺣﯾث ﯾﻔرض ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗﯾودًا ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ
أن ﺗﺳﯾر ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ ،ﺑﻐﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن اﻟﻧزاع ،ﻛﻣﺎ ﯾﻔرض

. Ants. W, (1996). The Enduring Threat of the Small War and the Land Mine by Kenneth
Anderson. SSRN, p.109.
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اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ،وﻟﻛن دون ﻣﻧﺢ أﯾﺔ ﺻﻔﺔ
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧزاع.
ﻟﻛن ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،إﻻ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ
وﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌﯾدة ﻋن أي اﺗﻔﺎق ﻓﻘﮭﻲ أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻣن أھﻣﮭﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن،
وﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد وﺿواﺑط ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺷﻣوﻟﮭﺎ ،وأﯾﺿﺎ ً ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد وﺗﺑﺎﯾن ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗداﺧﻠﮭﺎ ﻣﻊ أﻧواع أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﺎﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻣدوﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ داﺋﻣﺎ ً ﻣواﻗف اﻟدول ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف
ﻧزاﻋﺎﺗﮭﺎ وﺻراﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة ﻋﻠﯾﮭﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﻌﻘﯾدات إﺛﺎرة
ﻟﻠﺟدل واﻟﺧﻼف اﻟﻘﺎﺋم ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم ﺣول ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
أوﻻً :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻧﺑﺛﻖ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺗؤﻛده اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺂﺛﺎرھﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر
اﻟذي ﺳﻠﻛﺗﮫ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وأﺛر ﻏﯾﺎب ﻣﻔﮭوم ﻣﺣدد وﻣوﺣد
وﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
ﺗﻧطﻠﻖ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻓﺗراض رﺋﯾﺳﻲ ﻣﻔﺎده أن ھﻧﺎك أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻧﺎﺟم ﻋن ﻏﯾﺎب ﻣﻔﮭوم ﻣﺣدد
وﻣوﺣد وﺟﺎﻣﻊ وﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف
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اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وھﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ
إﻟﻰ ﻋدة ﻓرﺿﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ،ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 .1أن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ً أﻣﺎم ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
 .2أن اﺳﺗﻣرار اﻟﺟدل اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣول ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌوق ﻋﻣل
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﯾﺣد ﻣن ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداء
وظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
 .3أن اﻟﺧﻠط اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻧﺑﻊ أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻻھﺗﻣﺎم
اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﯾﺣظﻰ ﺑﮫ ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺎزال ﯾﺛﯾرھﺎ ،واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت
آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﺢ أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﻧزاﻋﺎت
واﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل وﺗﺗﻘﺎطﻊ وﺗﺗﺷﺎﺑك ﻣﻊ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﻛﺎﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ واﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ
اﻟدوﻟﻲ )اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ( ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ آﺧر
اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻌوق ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
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ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﻏﯾﺎب ﻣﻔﮭوم ﻣﺣدد وﻣوﺣد ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﮭذا اﻷﺛر ،واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ودرﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟدراﺳﺔ ،اﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻹﻟﻘﺎء ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺳﺗوﻓﻲ وﺻف وﺗﺣدﯾد اﻷطر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﯾطت ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻘﺎرﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﮭوم ﺳواء اﻻﺿطراﺑﺎت أو اﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻛﺷف اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﻌﺗري ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻔﻛﯾك
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﺗﺣﻠﯾل وﺳﺑر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ وﻣن ﺛم دراﺳﺗﮭﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ وﻣوﺿوﻋﻲ ذو طﺎﺑﻊ ﺷﻣوﻟﻲ وﻣﺗﻌﻣﻖ؛
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗطور اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺗطور ﺑﻌض
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﺑﺂﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
وﺗﺣدﯾث ﻧﺻوﺻﮫ وﺗدوﯾﻧﮭﺎ.
راﺑﻌﺎ ً :ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺑﻧﺎ َء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﻛل اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ ،وﻓﺻﻠﯾن ﯾﺗﺄﻟف ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻣن
ﻣﺑﺣﺛﯾن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
ﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
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اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺛر ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣراﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب.
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣراﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وإﺷﻛﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ذات
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ.
اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
ﺧﺎﺗﻣﺔ ،ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت.

6

اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﻓﺟر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﯾﮭﺎ أﺑﺷﻊ اﻟﻔظﺎﺋﻊ واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت
ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ وﺟود إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ دوﻟﻲ ﯾﻧظم اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ][1؛ إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ظل ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻗﺎﺻرا ً ﻓﻲ
ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ظﻠت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور رﺣﺎھﺎ داﺧل
إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة ،وﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗوﺻﯾﻔﺎت ﻋدة ،ﻛﺎﻟﺛورة واﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺗﻣرد واﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ
واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟك ،ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ.

][ 2

ﻛﺎن ھذا ﻣن أھم ﻣﻼﻣﺢ ﻗﺻور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺳﺎرﻋت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻼﻓﯾﮫ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮫ ،ﻣن ﺧﻼل إﺧﺿﺎع ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ،
ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﻣن أﺟل اﺧراج ﻣﺎ ﺑﺎت ﯾﻌرف ﺑـ "اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" إﻟﻰ ﺣﯾز
اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﺣﯾث ﺟرى ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن :دوﻟﯾﺔ وﻏﯾر دوﻟﯾﺔ؛ وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺗزال
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﻣﺣط اھﺗﻣﺎم اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ،ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ،وﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗطوﯾره أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ ،أو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﻧﺷره ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧطﺎق ،ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف ﻣﺧﺗﻠف أطراف اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت،
ﯾﺻﺑﺢ اﻧﺗﮭﺎﻛﮭﺎ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﺟراﺋم ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 3

وﯾؤﻛد ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أن إﻋطﺎء ﻣﻔﮭوم ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ أﺿﺣﻰ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻣﯾﺔ ،ﻧظرا ً ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺗﻧﻔﮭﺎ ﻣن ﻏﻣوض وﺗﻌﻠﻘﮭﺎ ﺑﻣﺑدأ ﺗﻘﻠﯾدي أﻻ وھو ﻣﺑدأ اﻟﺳﯾﺎدة،

 .1ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ،اﻟﺟزاﺋر،2014 ،
ص.8
 .2ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج
ﻟﺧﺿر ،ﺑﺎﺗﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،2009 ،ص.13
 .3أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷﻖ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،(34اﻟﻌدد ) ،2018 ،(1ص.312-277
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ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗداﺧﻠﮭﺎ ﻣﻊ طﺎﺋﻔﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻧوع ﻟدرﺟﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭﺎ وﻻ ﺷك أن ﻏﻣوض اﻟﺣدود
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺎل دون اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﻣﯾﯾز
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ارﺗﺑﺎط ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺣﺗﻰ ﻋﮭد ﻗرﯾب][1؛ وھذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﻘﮭﺎء وﺧﺑراء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ إطﻼق دﻋوات ﺗﻘﺿﻲ
ﺑﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت أﻛﺛر ﺣدوﺛﺎ ً وأﻛﺛر ﺧطرا ً وﺗﮭدﯾدا ً ﻟﻠﻣدﻧﯾﯾن.
وﻗد ﺧﺻص اﻟﺑﺎﺣث ھذا اﻟﻔﺻل ﻟﺑﯾﺎن ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ. اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻣﻌﯾﺎرﺗﻣﯾﯾزھﺎ.

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺗﻣﮭﯾد وﺗﻘﺳﯾم:
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻗﺻر اھﺗﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي
ﺗﺟﺎھل ﻓﯾﮫ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣﺎزاﻟت اﻟﻧداءات ﺗوﺟﮫ
ﺑﺿرورة ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣن ﺟﮭﺔ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء.

][ 2

 .1ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.18
 .2روﺟﯾﮫ ﺑﺎﺗﻠر :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺧﺗﺎرات ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،(91اﻟﻌدد ) ،2009 ،(873ص.6
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وﻗد اﺗﺧذت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺻورا ً ﻋدة ،ﻣﺛل اﻻﺣﺗﻼل وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺗﻼل ،واﻟﻌدوان وﺻد
اﻟﻌدوان ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺳﻔر ﻋن ﺣدوث ﻗﺗﻠﻰ وﺿﺣﺎﯾﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺑﺎدة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻧف ،أو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺗورطﺔ أو اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﯾﮭﺎ][1؛ ﻛﻣﺎ أن
اﻟﺣرب ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟدول ﻛﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،ﺑل ھﻧﺎك داﺋﻣﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑــ "اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ"
أو اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻧﺷب ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ،وﯾﻛون أطراﻓﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن،
ﻛل ﻓرد ﻓﯾﮭﺎ ﯾرى ﻓﻲ ﻋدوه وﻓﻲ ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎد ﺧﺎﺋﻧﺎ ً ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﮫ وﻻ اﻟﻌﻣل
ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗراﺑﻲ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺑدأ ھذه اﻟﺣروب وﺗﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرات ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ طوﻟﮭﺎ وﻗﺻرھﺎ
وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﺣل ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺳﻠﻣﻲ.

][ 2

وﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻟدى اﻷطراف اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾد
اﻷﻣور وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎدة ،أﻣﺎ أﺳﺑﺎب اﻟﻧزاع ،ﻓﻘد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو طﺑﻘﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
أو ﻣزﯾﺞ ﻣن ھذه اﻟﻌواﻣل ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻوى ﻣن ﺣﺎﻻت ﺣﻖ دﻓﻊ
اﻟظﻠم واﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﺔ أو ﻓﺋﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ أﺧﻠت ﺑﺣﻘوق اﻟﺷﻌوب واﻟﻣواطن ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دﺳﺗور
اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم  ،1793أو ﺑﻣوﺟب ﻣﺑﺎدئ ﺣﻖ اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرھﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة .ﺣﯾث ﺗﺷﺗﻌل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺻﺎﺋل ﻟﻣواطﻧﻲ
اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد ،ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،واﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ،ﻛﻣﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،طﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﺣرب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﺑب ﺗورط اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﺻﺎدﻣﺔ ،ﺗدﯾر ﻣﻌرﻛﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﺣﺎدة [ 3].وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺑﺣث ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ

 .1ﺟون ﻛﯾﺟﺎن" :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣروب" ،ﺑﯾﻣﻠﯾك ،1994 ،ص.34
 .2ﻛﺎرل ﻓون ﻛﻼوزﻓﯾﺗز :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺣرب ،ﺗرﺟﻣﺔ :أﻛرم دﯾري ،اﻟﮭﯾﺛم اﻷﯾوﺑﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،1988 ،ص.593
3
. Ants. W, (1996). The Enduring Threat of the Small War and the Land Mine by Kenneth
Anderson. SSRN, p.109.
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وأﺛر ذﻟك اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ إﻋﻣﺎل ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺷﺄن ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ،وذﻟك
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ.
 اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء. -اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺛر ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗطور ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء
ﻣر ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطورات ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور )اﻟﻔرع
اﻷول( ،ﻛﻣﺎ اﺟﺗﮭد ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺣول إﯾﺟﺎد ﻣﻔﮭوم ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
)اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ( ،وذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث( ،وﯾﺗﻌرض
اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻧﺷﺄة ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺗﺳم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺿراوة واﻟﻌﻧف وﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب ،واﻟﻣؤﺛرة ﺑﻌﻣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ،ﻧظرا ً ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻧﺷب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ
اﻵھﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﻘﺳﻣﯾن أﺻﻼً ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧزاع اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺳﻠﺢ ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻛﺎرﺛﯾﺔ ،ﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻋدة ﻋﻘود ﻣن اﻟزﻣن ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗوازن واﻟوﺋﺎم .ﻛﻣﺎ أن ﻣن أﺑرز
ﻣظﺎھر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺧذ أﺑﻌﺎدا ً إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ،ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠدول واﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أن
ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻧزاع اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﺣرب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ،وﻓﻲ
ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وﯾﺿﻌف ﻣن ﻗوة اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟداﺧﻠﻲ وﯾدﻣر اﻟﺷﻌور
ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو اﻻﺳﺗﻘواء ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻓﻲ ﻛل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻵﺛﺎر اﻟﻛﺎرﺛﯾﺔ وﺣﺟم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل،
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ﯾﻛون ﻛﺑﯾراً ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗدﻣﯾر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﯾﺔ واﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وﻛل ھذه اﻷﻣور ادرﻛﺗﮭﺎ
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺻور ﻗدﯾﻣﺔ] ،[1وھو ﻣﺎ ﺳﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ.
أوﻻً :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ظﮭر ﺣرص ﻟدى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗظل اﻟﺣروب أﻋﻣﺎﻻً ﻓوﺿوﯾﺔ ﻻ ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ ﻗﺎﻧون
أو ﻋرف ،وﺳﻌت داﺋﻣﺎ ً وﻓﻲ ﻋﺻور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺣﺿﺎرات ﻣﺗﻌددة ،إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻋرﻓﯾﺔ
أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟﻠﺣروب واﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﺗﻘﯾد ﺣﻖ اﻟﻐرﻣﺎء ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺧﺻوﻣﮭم،
وھذه ﻗواﻋد ﻋرﻓت ﻟدى اﻹﻏرﯾﻖ واﻟﻔرس واﻟروﻣﺎن ،وﻓﻲ اﻟﮭﻧد واﻟﺻﯾن اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،وﻓﻲ اﻟدول
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ،ﺷﻣﻠت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﻣﺳﻧﯾن ،واﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﻣﺟردﯾن ﻣن
اﻟﺳﻼح ،واﻷﺳرى ،وﺣظرت ﻣﮭﺎﺟﻣﺔ ﺑﻌض اﻷھداف ﻣﺛل أﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدة ،وﻣﻧﻌت اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل
اﻟﻐﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل ،ﻟﻛن ﻣﻊ ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟﻘﺗﺎل واﺧﺗراع اﻟﻣدﻓﻌﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎدق واﻟذﺧﺎﺋر ،ﻟم ﺗﻌد ھذه
اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ ،وﻓﺷﻠت ﻓﻲ اﻟﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ھذه اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟدﯾدة] [2ﻓﻘد ﻧﺷﺑت ﺣروب ﺑﯾن ﺟﯾوش
وطﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﮭﺎ أﺳﻠﺣﺔ أﺣدث وأﻛﺛر ﺗدﻣﯾراً ،ﺗﺎرﻛﺔً ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻣﻌرﻛﺔ أﻋدادا ً ﻣﺧﯾﻔﺔً ﻣن
اﻟﻘﺗﻠﻰ واﻟﺟرﺣﻰ اﻟﻌﺎﺟزﯾن ،وھو اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ ﺿرورة إﯾﺟﺎد ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻠك
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺗﺣﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرھﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻧﺷﺄة اﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ ً ھﻧﺎك ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟوﺟود ﻗﺎﻧون دوﻟﻲ ﯾﻧظم ﻗواﻋد وأﻋراف
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وﯾﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑﺔ ،وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﮭﺎ
ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﻣر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 .1ﻛﺎرل ﻓون ﻛﻼوزﻓﯾﺗز :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺣرب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.80 -78
 .2ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻣﺣﻣد :دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ،ﺟرﯾدة اﻷھرام اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،اﻟﺟﻣﻌﺔ،
 ،2004/3/5ص.38
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) (1ﻛﺎﻧت أول ﺣرﻛﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻘﻧﯾن ﻣﺎ ﺑﺎت ﯾﻌرف اﻟﯾوم ﺑــ )اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ( ،ﻗد ﺣدﺛت
ﻓﻲ ﺳﺗﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﻟﻛﻧﮭﺎ اﻗﺗﺻرت ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون،
ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ  1864ﻟﺗﺣﺳﯾن أﺣوال اﻟﺟرﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﺑرﯾﺔ.
) (2وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ھذا اﻟﺣد ،ﺑل ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻣﺣﺎوﻻت أﺧرى ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن
اﻟﺿرورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣﻧﮭﺎ ،واﻟﺗﻲ أدت ﺑدورھﺎ إﻟﻰ ظﮭور
ﻣﺻطﻠﺢ )أﻧﺳﻧﺔ اﻟﺣرب( -أي رﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ -ﻓﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر
ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﻋﺎم  ،1864ﺣﯾث أﺑرﻣت أول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن اﻷﻓراد
اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان][ 1؛ واﻟﺗﻲ أﻗرت ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧﺗزع اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺷﻔﻘﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن
ﻗﻠوب اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ،وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﯾﺿﺎ ً إن اﻟﺣرب واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ اﻟﺣرب:
ﺗﻌﻧﻲ اﻟدﻣﺎر واﻟﻣوت واﻟﺧراب واﻟﻣرض واﻟﺗﺷرﯾد ،اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ :ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟرﺣﻣﺔ
واﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن واﻻزدھﺎر وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻛل ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ.

][ 2

) (3ﺛم اﻧﻌﻘد أول ﻣؤﺗﻣر دوﻟﻲ ﻟﻠﺳﻼم ﻓﻲ ﻻھﺎي ﻋﺎم  ،1899وﻓﯾﮫ ﺗم إﻗرار ﻋدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻧﮭﺎ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﺣرب اﻟﺑرﯾﺔ ﺗﻌد أول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻘﻧن وﺗطور ﺟزءا ً ھﺎﻣﺎ ً
وﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺣرب ،وﻓﻲ  1907ﺟرت ﻣراﺟﻌﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻻھﺎي واﻋﺗﻣﺎد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﺟدﯾدة ،رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ ،ﻟﺿﺑط اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻼح اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ،وﺣظر
أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ.

][ 3

) (4ﻣﻊ اﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻐﺎرات اﻟﺟوﯾﺔ ،واطﻼق اﻟﻐﺎزات
اﻟﺳﺎﻣﺔ ،واﺣﺗﺟﺎز ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻷﺳرى ،وﻗﺻف اﻟﻣدن ،ﻓﻛﺎن ذﻟك ﻛﻠﮫ داﻓﻌﺎ ً ﻟﺗطوﯾر
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرب ،وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺟرت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن

 .1ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎل ﺟرﺣﻰ اﻟﺟﯾوش ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ،ھل ﻣﮭدت اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،1993 ،(4ص.96
 .2ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﺷﻛري :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ وطﺑﯾﻌﺗﮫ ،دراﺳﺔ ﺿﻣن ﻛﺗﺎب دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣن إﺻدارات اﻟﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،ﺗﻘدﯾم د .ﻣﻔﯾد ﺷﮭﺎب ،دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ ،2015 ،ص.12
 .3ﺟورج أﺑو ﺻﻌب :اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﺑﯾن اﻷﻣس واﻟﯾوم ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2000 ،(9ص.22
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اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﺳﺗﮭدﻓت ﺗﺣرﯾم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺟرى ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﺗوﻗﯾﻊ
ﺑروﺗوﻛول ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  1925ﺑﺷﺄن ﺣظر اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺎزات واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﺟﻧﯾف ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳرى اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻋﺎم .1929

][ 1

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺗطور ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻛﺎن ﻟﻠﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن أھوال وﻣﺂﺳﻲ وﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ -أﺛرا ً
ﺑﺎﻟﻐﺎ ً ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻔظﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷھﻠﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺣﻖ اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻷطراف ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن واﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﻓﻲ
اﻟﻧزاع ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻣﻌدل ﺣدوث ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ،ﻣﺎ اﺳﺗﻠزم ﺣدوث ﺗﺣول ﺿروري
ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺑروز اﻟﺿرورة اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣروب اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑﯾن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وھو ﻣﺎ اﻧﺗﮭﻰ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻐطﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ،
وأﺑرزھﺎ طﺑﻌﺎ ً اﻟﺑرﺗوﻛوﻟﯾن اﻹﺿﺎﻓﯾﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﻌﺎھدات ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  ،1949ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن
ظﮭور أول ﻧص دوﻟﻲ ﻛﺎﻣل وﻣﺳﺗﻘل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وھو اﻟﺑرﺗوﻛول
اﻟﺛﺎﻧﻲ.

][ 2

وﻗد أﺳﮭﻣت ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣرب ،وأﻛدت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرب ،وﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن
اﻟﻘواﻋد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻟﯾﺗم ﻓﻲ ﻋﺎم  1977إﻗرار ﺑروﺗوﻛوﻟﯾن إﺿﺎﻓﯾﯾن ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ،أﺣدھﻣﺎ وھو
اﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻗد ﺷﺎع

 .1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.23
 .2اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ  12أﻏﺳطس ﻋﺎم 1949ھﻲ):اﻷوﻟﻰ( اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟرﺣﻰ وﻣرﺿﻰ اﻟﻘوات
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان )اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ( اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟرﺣﻰ وﻣرﺿﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر )اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳرى اﻟﺣرب )اﻟراﺑﻌﺔ( اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣرب.
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اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻘواﻋد ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ) International Humanitarian
 [1](Lawواﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﺷﻛل ﺟﺎﻧﺑﺎ ً رﺋﯾﺳﺎ ً ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
وھﻛذا ،وإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷب ﺑﯾن اﻟدول ،ﺑدأ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺗﻘﻠﯾدي

][ 2

ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻧزاﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أﺧرى ﺗﻛون داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ،ﺳوا ًء ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم

واﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻋﻧﮫ ،أو ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ،أو ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺿل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﻌوب ﻣن أﺟل ﻧﯾل
اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ واﺳﺗرﺟﺎع ﺳﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ،وﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻛﺎﻟﺛورة واﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺗﻣرد واﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗم إدﻣﺎﺟﮭﺎ اﻟﯾوم ﺑﺷﻛل أو
ﺑﺂﺧر ﺿﻣن ﻣﺎ ﺑﺎت ﯾﻌرف اﻟﯾوم ﺑــ "اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ".
وﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﻠوم ،ﻓﻘد ﺗﺄﺳس اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﮭدف ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ،ﺑﺣﯾث
أﻧﮫ ﻏﯾر ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟري داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﮫ ﯾﺣﺗوي
ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﺣﻛرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وأﺑرزھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ،
وﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻟدول اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺈن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ

 .1أﺻﺑﺢ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرب ،وﻗد اﺑﺗﻛر ھذا اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺷﮭور "ﻣﺎﻛس ھﺑر  "Max Huberاﻟرﺋﯾس
اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر :زﯾدان ﻣرﯾﺑوط :ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ،ﺑﯾروت
 ،1989ص.100
 .2اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﻣﺗد ﻣن ﺑداﯾﺔ إﺑرام ﻣﻌﺎھدة وﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺎ  ،1648إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻟرﺑﻌﺔ ﻋﺎم
 ،1949ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﺄن أدﺧﻠت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ ،ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧظﺎم اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن .وﺗﺟدر اﻟﺷﺎرة أن ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻟﯾس ﻣﺣل اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ﺣﯾث ﯾذھب ﺟﺎﻧب ﻣﻧﮫ ،ﻛﺎﻟﻔﻘﯾﮫ "أﻧﺗوﻧﯾو
ﻛﺎﺳﯾس" إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن إﺑرام ﻣﻌﺎھدة واﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرب
اﻷھﻠﯾﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ) :(1939 -1936ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص13؛ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﺳﻌﯾدة :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ دور اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ ،دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭﻼل ،ﺑﯾروت ،2018 ،ص.102

14

ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ] ،[1وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻣرد ،اﻷﻣر اﻟذي أدى
ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ ظﮭور ﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن.
ﺑﯾﻧﻣﺎ ظﻠت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورھﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي،
وﻗﺑل ظﮭور ﻓﻛرة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ،ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﺗﻲ وﻗﻊ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي آﻧذاك][ 2؛ وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن ھذه اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺿﻌت ﺣدودا ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي
ﻣﻧطﻖ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﻠﯾم ،ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻻﺗزال ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن آﺛﺎرھﺎ أن ﺑﻘﯾت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎرج إطﺎر
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﺧﺗﻼف وﺟﮭﺎت ﻧظرھم ﻟﮭﺎ،
ﻏﯾر أﻧﮭم اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟﺗﻲ
ﻗﺎم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ ﻓﺗﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻣﻊ ﻣن ﻟﺟؤوا إﻟﻰ ﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﺿدھﺎ،
وﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ دون أن ﺗراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،وﻣﺎ ﯾوﻓره ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ
واﻟذي اﻗﺗﺻر ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟدول.

][ 3

 .1ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل إن أﺳﺎس وﺟذور ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣوﺟود ﻓﻲ ﺑﻧود اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺣﻠف اﻟﻣﻘدس ﻟﻌﺎم ) 1815اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ( ﺣﯾث
ﻋﻣﻠت دول اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ آن ذاك ﺿد ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻣرد اﻟﺛورﯾﺔ ،وذﻟك ﻣن اﺟل ﺗﺛﺑﯾت
اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻷورﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺛورﯾﺔ واﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .ﻋدﻧﺎن ﻋﺑد ﷲ رﺷﯾد :دور اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري :دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻣرﻛز
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ،اﻟﻘﺎھرة ،2017 ،ص.58
 .2ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
اﻟﺟزاﺋر ،2017 ،ص.37
 .3ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.14
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وﯾﺛﺑت اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣﻌظم
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﺣروب ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﺟﯾوش اﻟدول وﻋﻠﻰ ﺣدودھﺎ،
أﺻﺑﺣت ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﺟﯾش اﻟدوﻟﺔ أو ﻗواﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﺷﺑﮫ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﮭﺎ داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ،إذ ﺗظﮭر ﺧﺎرطﺔ اﻟﺣروب واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺷﮭد وﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وأﻧﮫ ﯾﺟري
ﻓﻲ ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻛﺛﯾرة ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق
اﻻﻧﺳﺎن ،ﯾﻌﻛﺳﮭﺎ ﺣﺟم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ،وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌذﯾب واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎل اﻟﻣدﻧﯾﯾن
واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء][1؛ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻣﺎزال اﻟﻐﻣوض ﯾﺣﯾط ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ ،وﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﻛذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﻋد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ،وﻣﺎ اﻧﻔك ﻛل ذﻟك ﯾﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ً
ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺑرز ﻓﯾﮭﺎ دور ووظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ھذه
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 2

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد اﺳﺗﻣر ﻏﯾﺎب أي ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ أﻣراً واﻗﻌﺎ ً
ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺣﺗﻰ  ،1949دون أن ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﺣﺎوﻻت طوال ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ
ﺗﻌرﯾف ﻟﮭﺎ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺣروب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أول
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ ،وﻛﺎن ﻗد أﺻدر ﻗراراً ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﻋﺎم ،1900
ﻋﻧﻰ ﺑـ "اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ وواﺟﺑﺎت اﻟدول اﻷﺧرى" ،إﻻ أن اﻟﻘرار ﺧﻼ ﻣن أي ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺣرب
اﻷھﻠﯾﺔ ،ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ارﺗﺑطت ﺑظروف ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ.

][ 3

 .1ﻗﺎﺳم إﺑراھﯾم ﻣﺗﻌب اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ :دور ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻵﻟﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2017 ،ص.14
 .2ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص)أ(.
 .3ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.32
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وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻزال ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﺧﺗﻼف إزاء ﻣﻔﮭوﻣﮫ ،وذﻟك
ﻧﺎﺗـﺞ ﻋن ﺗﻌدد اﻷﺳﺎﻟﯾـب واﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻖ وﻣﺣدد ﻟﮭﺎ ،وﻟﻌل أھﻣﮭﺎ اﺗﺟﺎھﯾن
رﺋﯾﺳﯾن :اﻷول ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻔﮭوم ،ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻓﻣﺎل إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾﻖ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،إذ ﯾﺄﺧذ ﺑﺻورة
ﻣن ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ إﻗﺻﺎء طواﺋف ﻣن ﺻور اﻟﺗﻣرد اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب
ﺗﺟﺎوزھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 1

أوﻻً :اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾرى أﻧﺻﺎر اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺳﻊ أن ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ" ﯾﺧﺿﻊ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ
وﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ] ،[ 2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻓﻛرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧواة ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣرب ،ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﮫ دﯾﺑﺎﺟﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻھﺎي اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌد
أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻣﻔﮭوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ][ 3؛ ﻓﻘد ذھب اﻟﻔﻘﯾﮫ ﻏروﺷﯾوش )(Grotuis
إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺣرب اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ،ﺗﻣﯾﯾزا ﻟﮭﺎ ﻋن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟدول ،وﻗد وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻷﻧﮫ ﯾرى أﻧﮭﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺻﻔﺎت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻔﺎت
اﻟﺣرب اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎ دوﻟﺔ واﺣدة.

][ 4

وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﯾﮫ ﻏروﺷﯾوش ﯾﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ
ﻣﺗﻛﯾﻔﺎ ً ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟذي ﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﻓوﻓﻖ ھذا
اﻟﺗﻌرﯾف ،ﻓﺈن ﻛل ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ داﺧﻠﻲ ﯾﻘوم داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷدﺗﮫ وﺣدﺗﮫ ھو ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر

 .1ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ،اﻟﺟزاﺋر ،2017 ،ص.30
 .2ﺗﻌرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎً ،أو ھﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
اﻟدوﻟﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﯾراد ﺑﮫ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ :وﻟﯾد ﺑﯾطﺎر :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺑﯾروت،2008 ،
ص.541
 .3ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد :اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻲ ﺟواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران ،اﻟﺟزاﺋر ،2013 ،ص.23
 .4ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.14

17

دوﻟﻲ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن اﻟﺗﻌرﯾف ﻟم ﯾﺗﺿﻣن أي ﺷروط أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎھﯾﺔ ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت
أو ﺗﻔﺻل ﺑﯾن أﻧﻣﺎطﮭﺎ؛ وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾظل ﻣن اﻟﺻﻌب إﺛﺑﺎت أن ﻏروﺷﯾوش ﻛﺎن ﯾرﯾد ﺑﮫ اﻟﻣﻔﮭوم
اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻛﺎن ﻗد ﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل ﻟﻠﺣروب اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺣددت ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ أن ﻏروﺷﯾوش ﻧﻔﺳﮫ ﻗد اﻋﺗرف
ﺑﺣﻖ ﺷرﻛﺔ ﺟزر اﻟﮭﻧد اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺷن اﻟﺣروب ﺿد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﮭوﻟﻧدﯾﺔ،
ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻟﻠﺣرب اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ أﺑﻌد ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟذي ﯾﻧظر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
ووﻓﻖ ذﻟك اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي وﺿﻌﮫ ﻏروﺷﯾوش ،ﻓﺈن اﻟﺣروب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ،ھﻲ:

][ 1

 .1اﻟﺣروب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗدور ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم وﺑﻌض ﻣن رﻋﺎﯾﺎه أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻲ ﺑﺣرب اﻷﺷراف.
 .2اﻟﺣروب اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﺗدور ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﺧواص أﻧﻔﺳﮭم.
 .3اﻟﺣروب اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ،وھﻲ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺑﯾن اﻷﺷراف واﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أﻧﮫ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺻر اﻟراھن ،إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ زﻣﻧﮫ وﻋﺻره ﻟم ﺗﻛن ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﺗذﻛر ،ﻧظرا ً ﻟﺳﯾﺎدة
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ آﻧذاك ،واﻧﺻراﻓﮫ ﻋن ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺋل ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﺧﺎﺿﻌﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً وﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورھﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺑﻌﯾدا ً ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ.

][ 2

وﻓﻲ ﻋﺎم  1962ﻗدم اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺑﯾﻧﺗو ) (Pintoﺗﻌرﯾﻔﺎ ً ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر
أﻧﮭﺎ ھﻲ" :ﻛل ﻧزاع ﯾﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻊ ﺟﻣﺎﻋﻲ وﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ،وﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻛون ﺿرورﯾﺎ اﺷﺗراط

 .1ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.13
 .2ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.15
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ﻣدة اﻟﻧزاع ،أو أن ﯾﺳﺗوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣردون ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻹﻗﻠﯾم … ،وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧزاع
اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ ً ﻣن ﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ".

][ 1

ووﻓﻖ ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺑﯾﻧﺗو ) (Pintoﻓﺈن وﺟود أو ﻋدم وﺟود اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم وﻟم
ﯾﺗرﻛﮫ ﻛﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ اﻟﻧزاع ،وھذا اﻻﺷﺗراط ﯾﺑدو ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ،ﻟﻛﻧﮫ ﻣﻊ ذﻟك
ﺣﺻر اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺻورة واﺣدة ﻋﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺑﯾر "اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ"
اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ،
وﻻ ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺛل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺗﻣردة ،ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل وﻟﯾﺑﯾرﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﻛﻣﺛﺎل أوﺿﺢ.

][ 2

ﻛﻣﺎ أن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻖ -ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ،-ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﯾﻛون
طرف اﻟﻧزاع ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ،وھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾرى ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻛون ھذا ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﯾﻛون اﻟﻧزاع ﻣﺳﻠﺣﺎ ً
وﻏﯾر دوﻟﯾﺎً ،دون أن ﯾﻛون ھﻧﺎك أي اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣدة اﻟﻧزاع ،أو ﯾﺷﺗرط أن ﯾﺳﺗوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣردون ﻋﻠﻰ ﺟزء
ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻋدم ﺷﻣول ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺑﯾﻧﺗو ) (Pintoﻟﻠﻣواﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ ،ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ،ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم - 1949ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾن ﻻﺣﻘﺎ ً ،-واﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛوت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﮭﺎ أو ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﯾن ،دون أن ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﮫ ،وﯾﻌزى
 .1ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑﻛراوي :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ  -1اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ،اﻟﺟزاﺋر ،2019 ،ص.123
 .2رﻗﯾﺔ ﻋواﺷرﯾﺔ :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن
ﺷﻣس ،اﻟﻘﺎھرة ،2001 ،ص.265

19

ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﺑﺷﺄن ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺗﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن
اﻟﻌﺷرﯾن ،واﻟﺗﻲ أﻓﺿت إﻟﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟذي ﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف ﺑﯾﻧﺗو ،واﻟذي أﺑﻌد
ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮫ وﺑﻧص ﺻرﯾﺢ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﯾن ﻻ ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ
طرﻓﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ.

][ 1

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻧﯾﺗو ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺧﻠﻲ إﻻ أﻧﮭﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺑﻧﯾﺎ إدراج
اﻟﺗوﺗرات واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺿﻣن ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ،وإﻧﻣﺎ رﻛز ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻔﮭوم
اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﺿﯾﻖ ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل إدراج ﺷرط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ][ 2؛ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ أﯾﺿﺎ ً اﻟﻔﻘﯾﮫ وﯾﻠﮭﯾﻠم ) (Wilhelmﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ ً ﻣن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،ھذه اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط
ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷرط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻧدﻟﻊ
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧزاع ،وﺑﺎﻟﻌﻛس ﻓﺈن ﻓﻛرة اﻹﻗﻠﯾم ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري اﺳﺗﯾﻔﺎؤھﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

][ 3

ﺿﻣن ھذا اﻻﺗﺟﺎه أﯾﺿﺎً ،اﺳﺗﻧد آﺧرون إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺑروز ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ،
ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﺻورا ً ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣن ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺳم
ﺑطﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ،وﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم.

][ 4

ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺿﯾﻖ ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﻣﯾل أﻧﺻﺎر اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺿﯾﻖ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺻور
اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺟرى ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻧزاع ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﯾدور ﺑﯾن طﺎﺋﻔﺗﯾن ﺗﺗﺻﺎرﻋﺎن

 .1ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.44
 .2ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.16
 .3ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑﻛراوي :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.123
 .4ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.31
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ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮫ وﯾﺑﻠﻎ ﺣدا ً ﻣن اﻻﺗﺳﺎع ﯾﺗﺟﺎوز ﻛوﻧﮫ ﻣﺟرد ﺛورة أو
ﻋﺻﯾﺎن ،وﻣن أﺟل ذﻟك رأى ﺑﻌض ﺧﺑراء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،أن اﺳﺗﺧدام اﺻطﻼح اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺟﻧﯾف ﻗد أﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﮫ داﺧل ﺣدود اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ.

][ 1

وﻣن ﺿﻣن اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺿﯾﻖ ،ﻋرف اﻟﻔﻘﯾﮫ ) (Duy-tanاﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺄﻧﮭﺎ
ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾرﻗﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎدي اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن أﻋﻣﺎل اﻹﺟرام واﻟﺷﻐب اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺳوءا ً ﻛﺎﻧت ﺑﯾن
اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻣردة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺗﻣردﯾن دون أن ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ.

][ 2

ﻓﻲ ﺣﯾن ذھب اﻟﻔﻘﯾﮫ ) (Eric Davidﺑﺄن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻓﻲ
اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻐﺎﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،إذ ﺗﻔﺗرض ﻧزاﻋﺎ ً ﺿﯾﻘﺎ ً ودﻗﯾﻘﺎ ً
أي اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺛوار اﻟذﯾن ﯾراﻗﺑون ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺟزءا ً ﻣن اﻹﻗﻠﯾم
ﻛﺎﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ) (1865-1861واﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ) (1939-1936وﺣدﯾﺛﺎ ً ﻣﺎ
ﺷﮭده اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻔﺎدور وأرﯾﺗرﯾﺎ واﻟﻔﻠﺑﯾن وﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ورواﻧدا.

][ 3

وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺿﯾﻖ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎزال ھو اﻟﺳﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد
ﻣﺎھﯾﺔ ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ،ورﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﻋﻘﺑﺔ ﺗﺣول دون اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد دﻗﯾﻖ وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﺷﻣول واﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻور اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﺗﻌﻛﺳﮫ ﻧﺻوص
ﻗﺎﻧون ﺟﻧﯾف ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺟوھره اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﮭداف ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ.

 .1ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.16
 .2ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑﻛراوي :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.124
 .3ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص33؛ ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد :اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻲ ﺟواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.23
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻛﺎن ھدف اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم إدارة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟدول،
وﻟﯾس اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل ﻛل دوﻟﺔ ،وﺗﺧﻔﯾف اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﮭﺎ؛ وﻛﺎن ھذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾرﺗﻛز
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺛﯾر ﺗﺳﺎؤﻻت ﺑﺷﺄن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﯾﺎدي وﻟﯾس
اﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻘد اﻧﺣﺻر ﺗطﺑﯾﻖ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻻھﺎي ﻟﻌﺎم 1907 ،1899ﻋﻠﻰ اﻟﺣروب اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓﺣﺳب.

][ 1

ﻣﻧذ ﻋﺎم  1949ﺑدأت اﻟﺟﮭود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ﻧﺣو ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف
ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،إﻻ أن اﻟﺟﮭود واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ظﻠت ﻋﻠﻰ ﺧﻼف واﺧﺗﻼف ﺑﺷﺄن
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣﻧﺷﺄ اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ذﻟك راﺟﻊ ﻟﻛون ھذا
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة ﻟم ﯾرد ﺗدوﯾﻧﮫ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف ﻟﺳﻧﺔ  1949ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻌﻠﻖ ھذا
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟدول.

][ 2

ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز أرﺑﻊ ﻣراﺣل ﻟﺗطور ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
أوﻻً :ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻛﺎن أﺑرز ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  ،1949ھو إﺧﺿﺎع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت؛ ﻓﻘد ﺷﻛل اﻟﻣؤﺗﻣر
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم  1949اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺗﺷرﯾﻊ دوﻟﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت.

][ 3

 .1ﺟﯾﻣس ج .ﺳﺗﯾوارت :ﻧﺣو ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻣدول،
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2003 ،(85ص.2
 .2ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑﻛراوي :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.120
 .3ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻘﻖ اﻟﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌراق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،(4اﻟﻌدد )،2012 ،(2
ص.155
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ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ھو أﻧﮭﺎ ﻧﺄت ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي :ﻛﺎﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،واﻟﺛورة ،واﻟﺗﻣرد ،وﺟﺎءت ﺑﻣﺻطﻠﺢ ﺟدﯾد ﻟﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ
وھو ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ" ،ﻣن دون أن ﺗﺿﻊ ﻟﮫ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً واﺿﺣﺎ ً
وﻣﺣددا ً ،وإﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔت ﺑذﻛر ﺻﻔﺗﮫ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟداﺋر ﻓﻲ أراﺿﻲ أﺣد اﻷطراف اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة]،[1
ﻣن ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻟﯾس ﻟﮫ طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ،ﻓﻲ أراﺿﻲ أﺣد اﻷطراف
اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ،ﯾﻠﺗزم ﻛل طرف ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﺄن ﯾطﺑﻖ ﻛﺣد أدﻧﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ."...
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ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ،ﺑدت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺣددة ﺑوﺟود ﺗﻌرﯾف ﺳﻠﺑﻲ ،ﺟﻌل ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻف ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ" ،اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻛن دﻗﯾﻘﺔ؛ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺟوھر اﻟﻣﺎدة
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻗد طرح ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد إﻟزاﻣﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم
ﺗﺗﺿﻣن أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻣﺣددة ،ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺎدة ﻣﻘﯾد ﺑﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻓﯾﮭﺎ
ﺷدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى "ﻋﻧف ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗطﺎول -أي ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ -ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ،أو ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت"] ،[3ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أن
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧزاﻋﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﻲ ﻣدﻟوﻟﮫ ﺣدود اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ،
وأن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،اﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن
ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى.
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وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘﺻور اﻟذي ﺷﺎب ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺣﯾث أﻧﮭﺎ أﺧﺿﻌت اﻟﻧزاﻋﺎت
 .1أزھر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟﻔﺗﻼوي :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،2018 ،ص151؛ أﺣﻣد ﻣﺻﯾﻠﺣﻲ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ،اﻟﻌﺎم اﻟراﺑﻊ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2017 ،(19ص.44
 .2اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم .1949
 .3ﺟﯾﻣس ج .ﺳﺗﯾوارت :ﻧﺣو ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.3
 .4ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.156
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اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ][ 1؛ ﻓﻘد ظﮭرت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗرارات ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﯾوﻧﯾو 1986
ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﯾﻛﺎراﻏوا ،واﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ واﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗطﺑﻖ ھﻧﺎ ،وﻋﻠﻰ أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻌدم اﻧﺗﮭﺎك أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ.
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ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻗﺻور اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،اﻗﺗرﺣت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر،
ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن
أن ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم  ،1949وﺗﺗﻠﺧص ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻵﺗﻲ:
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 -1أن ﯾﻣﻠك اﻟطرف اﻟﻣﺗﻣرد ﻗوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ،وﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ،ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟزء
ﻣن اﻹﻗﻠﯾم وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ.
 -2أن ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺿطرة ﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺟﯾﺷﮭﺎ اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣردﯾن.
 -3أن ﺗﻛون ﻗد اﻋﺗرﻓت ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ،وأن ﺗدﻋﻲ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب.
 -4إذا ﻛﺎن اﻟﻧزاع ﻗد أدرج ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أو اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻋﻠﻰ
أﻧﮫ ﯾﮭدد اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن ،أو ﯾﺷﻛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌدوان.

 .1ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.16
 .2أﻧظر :ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ :ﻣﺣﺿر ﺣرﻓﻲ ﻣؤﻗت ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻷﻟﻔﯾن واﻟﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ،اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﯾوﯾورك ،ﯾوﻟﯾو 1986؛
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة :ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ أﻏﺳطس -1988ﯾوﻟﯾو  ،1989اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﯾوﯾورك،
 ،1989ص.5
 .3أﺣﻣد ﻣﺻﯾﻠﺣﻲ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.45
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 -5أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن] [ 1ﻧظﺎم ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟدوﻟﺔ ،إﻻ أن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟم
ﯾﺗﻣﻛن ﻣن وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﻘﺑول ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ.
ﻟم ﯾﺣظ اﻗﺗراح اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم
 ،1949ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ؛ إﻻ أن اﻟﺟﮭود اﺳﺗﻣرت
ﻋﺑر اﻟﻠﺟﺎن واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻟﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ
أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ،1977-1974وھﻲ اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋن اﻟﺑروﺗوﻛوﻻن اﻹﺿﺎﻓﯾﺎن
اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ.
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟذي ﺗﻘدﻣﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛﺛر ﺣدة وﻋﻧﻔﺎ ً ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت
واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻣردﯾن ،أو ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣن
اﻟﻣﺗﻣردﯾن ،دون أن ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﮫ ،إﻻ أن ﻋدم ورود ﻧص ﻣﺣدد ﻟﺗﻌرﯾف ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت
ﻗد أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺎً.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم 1977
ﻓﻲ ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،ﺑرز اﺗﺟﺎه ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟدوﻟﻲ أﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف
ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة أﻓﺿل ،ﺗﻣﻸ اﻟﻔراغ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

 .1ﯾﺗﻔﻖ ھذا ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة ) (1ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻧﯾن وأﻋراف اﻟﺣرب اﻟﺑرﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻھﺎي ﻟﻌﺎم
 ،1907ﻣن" :إن ﻗواﻧﯾن اﻟﺣرب وﺣﻘوﻗﮭﺎ وواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش وﺣده ﺑل ﺗﻧطﺑﻖ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد
اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت واﻟوﺣدات اﻟﻣﺗطوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .(1 :أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺷﺧص ﻣﺳﺋول ﻋن
ﻣرؤوﺳﯾﮫ .(2 ،أن ﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺷﺎرة ﻣﻣﯾزة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋن ﺑﻌد ،أن ﺗﺣﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻧﺎ ،أن ﺗﻠﺗزم ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﺣرب وأﻋراﻓﮭﺎ .ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت أو اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗطوﻋﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺟﯾش ،أو ﺗﺷﻛل
ﺟزءا ً ﻣﻧﮫ ﺗدرج ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺟﯾش" ،اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻧﯾن وأﻋراف اﻟﺣرب اﻟﺑرﯾﺔ ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻھﺎي ﻟﻌﺎم .1907
 .2ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
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اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻓﻛﺎن ﺻدور اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ أﺧرى
ﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه؛ إذ ﻧص ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺄﻧﮭﺎ:
"اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم أﺣد اﻷطراف اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ،ﺑﯾن ﻗواﺗﮫ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻗوات
ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧﺷﻘﺔ ،أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ أﺧرى ،وﺗﻣﺎرس ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻹﻗﻠﯾم
ﻣن اﻟﺳﯾطرة ،ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﻧﺳﻘﺔ ،وﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ھذا
اﻟﺑروﺗوﻛول"][ 1؛ وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد اﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻊ إﯾﺟﺎﺑﻲ،
ﻣن ﺣﯾث ﺣدد ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻧزاﻋﺎت دوﻟﯾﺔ أو ﺑﯾن اﻟدول ،وإﻧﻣﺎ ھﻲ ﻧزاﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗدور ﻓﻲ إﻗﻠﯾم أﺣد
اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺣدد اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﯾﺔ
ﺣﺟم اﻟﺗﻣرد واﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮫ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ،واﺿطﻼﻋﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،أي أﻧﮫ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣرد واﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮫ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﻘد
اﻧﻔرد اﻟﺑروﺗوﻛول ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ] [2اﻟﮭﺎدﺋﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت
اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻌﻧﺻر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗظل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺣدھﺎ] ،[3وھذا ﻣن
ﺟﮭﺔ.
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎل إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾﻖ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﺷﺗراط ﻋﻧﺻر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وأن ﺗﻛون
اﻟدوﻟﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻧزاع ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻗﺎﺻرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﻘط ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗﻌد

 .1اﻟﻣﺎدة ) (1/1ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم .1977
 .2ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،أي ﯾﺧﺿﻊ اﻹﻗﻠﯾم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺟﮭزة اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون.
 .3ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑﻛراوي :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.120
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اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة ،وﻓﻖ اﻟﺑروﺗوﻛول ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ وإن ﺗوﻓرت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر.

][ 1

وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ذﻟك ،أن ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﺣدود اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،ﻣﺎ
ﯾﺟﻌل ﻣﻧﮫ ﻣﻔﮭوﻣﺎ ً ﺿﯾﻘﺎ ً ﻻ ﯾﺷﻣل إﻻ اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة واﻟﺣﺎدة ،ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺻﻲ ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮫ
ﻣﻌظم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗدور ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺗﻣردة ،أو اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت.

اﻟﻣطب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺛر ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺗﻣﺛل ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻌﮫ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﻔرع اﻷول( ،وﺑﯾﺎن ﺗﺣدﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ( ،وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﻛﯾﯾف ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث( ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل
اﻟﺗﺎﻟﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إطﺎرﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﯾﻧظﻣﺎن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻣن ﺟﮭﺔ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻋﻠﻰ أن "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم ﻧزاع

 .1ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.157
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ﻣﺳﻠﺢ ﻟﮫ طﺎﺑﻊ ﻏﯾر دوﻟﻲ ﺗطﺑﻖ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ".

][ 1

ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺎھﯾﺔ "اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ" إﻻ أﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻘﺑول اﻵن أن اﻟﻧزاع
اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟدول.

][ 2

وﯾﻧص اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻓﻲ

ﻣﺎدﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑروﺗوﻛول ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ "اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم أﺣد اﻷطراف
اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺑﯾن ﻗواﺗﮫ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻗوات ﻣﻧﺷﻘﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ أﺧرى وﺗﻣﺎرس ﺗﺣت
ﻗﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾﻣﮫ ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻣﺎ ﯾﻣ ّﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﻧﺳﻘﺔ،
وﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﺑروﺗوﻛول".
وذﻛرت داﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﮫ ﯾوﺟد ﻧزاع
ﻣﺳﻠﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ھﻧﺎك أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻣﺳﻠﺣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة .ﻛﻣﺎ ذﻛرت أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻧطﺑﻖ
ﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﯾﺳﺗﻣر ﺗطﺑﯾﻘﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ وإﻟﻰ أن ﺗﺗﺣﻘﻖ
اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ.

][ 3

 .1وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﺈن ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ھﻲ:
"أ -اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺷﺗرﻛون ﻣﺑﺎﺷرة ً ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ،ﺑﻣن ﻓﯾﮭم أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟذﯾن أﻟﻘوا أﺳﻠﺣﺗﮭم،
واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﺟزون ﻋن اﻟﻘﺗﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض أو اﻹﺻﺎﺑﺔ أو اﻻﺣﺗﺟﺎز أو ﻷي ﺳﺑب آﺧر ،ﯾﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،دون أي ﺗﻣﯾﯾز ﺿﺎر ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر أو اﻟﻠون ،أو اﻟدﯾن أو اﻟﻣﻌﺗﻘد ،أو اﻟﺟﻧس ،أو اﻟﻣوﻟد أو اﻟﺛروة ،أو
أي ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻣﺎﺛل آﺧر .وﻟﮭذا اﻟﻐرض ،ﺗﺣظر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن أﻋﻼه ،وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣظورة ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت واﻷﻣﺎﻛن:
 (1اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺗل ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﮫ ،واﻟﺗﺷوﯾﮫ ،واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺗﻌذﯾب.
 (2أﺧذ اﻟرھﺎﺋن.
 (3اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻛراﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧص اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ واﻟﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ.
 (4إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت دون إﺟراء ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺷﻛﯾﻼً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ،وﺗﻛﻔل ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺗﻣدﻧﺔ.
ب -ﯾُﺟﻣﻊ اﻟﺟرﺣﻰ واﻟﻣرﺿﻰ وﯾُﻌﺗﻧﻰ ﺑﮭم".
 .2أﻧظر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر:
How is the term "armed conflict" defined in international humanitarian law? Opinion Paper,
March 2008.
 .3اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿد دوﺷﻛو ﺗﺎدﯾﺗش ،اﻟﻔﻘرة .70
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ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ذﻛرﺗﮫ اﻟداﺋرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ھﺎرادﯾﻧﺎج ﯾﺟب ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﯾﺎر اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻧف
اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑوﺻﻔﮫ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺣدة اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدﺗﮫ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺟب
أن ﺗﻛون اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم .وﻟﺧﺻت اﻟداﺋرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﮭذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن .وﯾﺷﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﺣدة اﻟﻧزاع
"ﻋدد اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻟﻔردﯾﺔ وﻣدﺗﮭﺎ وﻣدى ﺣدﺗﮭﺎ ،وأﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻋدد اﻹﺻﺎﺑﺎت ،وﺣﺟم اﻟدﻣﺎر اﻟﻣﺎدي ،وﻋدد اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟﮭﺎرﺑﯾن ﻣن ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻘﺗﺎل .ﻛﻣﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣؤﺷرا ً ﻋﻠﻰ ﺣدة اﻟﻧزاع".
وﺑﺷﺄن درﺟﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﮭﺎ أي ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن أﺟل ﺑﻘﺎء اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﻲ ،ذﻛرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن "اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻻ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺷب إﻻ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻣواﺟﮭﺔ أﺣدھﻣﺎ اﻵﺧر ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ" .وﺗﺷﻣل اﻟﻣؤﺷرات اﻟدﻻﻟﯾﺔ وﺟود ھﯾﻛل ﻟﻠﻘﯾﺎدة وﻗواﻋد وآﻟﯾﺎت اﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،
ووﺟود ﻣﻘر ﻟﻠﻘﯾﺎدة ،وأن ﺗﻛون اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم ،وأن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﺧرى ،وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻧﯾد واﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺳﻛري ،وأن ﺗﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗﻧﺳﯾﻘﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻧد واﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت ،وأن
ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣوﺣدة وﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،وأن ﺗﻛون
ﻟﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠم ﺑﺻوت واﺣد وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض وإﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺛل اﺗﻔﺎق وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر
واﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﻼم.

][ 1

 .1اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿد راﻣوش ھﺎرادﯾﻧﺎج وآﺧرون ،اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم  ،IT-04-84-Tاﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  3إﺑرﯾل ،2008
اﻟﻔﻘرﺗﺎن.60 ،49
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وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺗﻘﺗرح اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﻣﻌﯾﺎري ﺣدة اﻟﻌﻧف وﺗﻧظﯾم اﻷطراف ﻣن ﻏﯾر
اﻟدول ﻛﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺣددﯾن ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﯾﺟب:
 أن ﺗﺑﻠﻎ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ درﺟﺔ دﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﺣدة ،وﻗد ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛوناﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺟﻣﺎﻋﻲ ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺿطر اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺿد
اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﺑدﻻً ﻣن ﻣﺟرد ﻗوات اﻟﺷرطﺔ.
-

اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع "أطراﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻧزاع" ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮫ ﺗﻣﻠك
ﻗوات ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ،وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻋﻠﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻘوات ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﮭﯾﻛل ﻗﯾﺎدة ﻣﺎ ،وأﻧﮭﺎ ﺗﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ.

][ 1

وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ أن اﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ أﺿﯾﻖ ﻧطﺎﻗﺎ ً ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺷرطﺎ ً ﺑﺷﺄن اﻟﺳﯾطرة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟدول،
ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ،ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوات
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻗوات ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧﺷﻘﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أﺧرى ،ﺗﻧطﺑﻖ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻘط ﺑﯾﺑن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟدول.

][ 2

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ھﯾﻛل ﻗﯾﺎدي ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟدول،
وھو ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺻراﺣﺔً اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

 .1أﻧظر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر
?How is the term "armed conflict" defined in international humanitarian law
 .2ذﻛرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق أن "اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾطور وﯾﻛ ّﻣل اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ دون
ﺗﻐﯾﯾر ﺷروط ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘﯾﯾدي ﻣﮭم ﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘط ،وﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﺷﻣل
ﻗﺎﻧون )اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ( ﻋﻣوﻣﺎً .أﻧطر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر،
?How is the term "armed conflict" defined in international humanitarian law
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وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌوﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن إﺛﺑﺎت ﺗواﻓر ھذه اﻟﺷروط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺻﻌب
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎھﯾﺔ "اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ" ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن ﻗﯾﺎدة أي ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻣرور اﻟزﻣن ،ﻛﻣﺎ
أن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘدة ﻧظرا ً ﻷﻧﮫ ﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﺗﺣﺎﻓظ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت واﺣدة ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻋﺎدة ً ﺗﺗﻧﻘل ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك أﺻدرت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر واﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﺗﺎوى ﺗوﺿﺢ ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻔﺳﯾر ھذه
ﺗوف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﻛﺛر ﺻراﻣﺔ اﻟواردة
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .وﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﺣﺗﻰ وإن ﻟم ﺗﺳ َ
ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻐطﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ "اﻟﺿﻣﺎن
اﻷدﻧﻰ"] [ 1اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ "اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ" ،أو "ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة" ،أو "اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ" ،وﻣن ﺛم
ﻓﮭﻲ ﺗﺿﻊ ﺣدا ً ﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أدﻧﻰ ﻛﺛﯾرا ً ،وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ﻣﺳﻠﺣﺗﯾن دون أن ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﮫ ﻗوات ﺣﻛوﻣﯾﺔ ،وﻣن ﺛم
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷرﻛﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺿﻊ ﺣدا ً أدﻧﻰ ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑوﺟود ﺗزاع
ﻣﺳﻠﺢ ﺑدوﻧﮫ ،وﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ.
وأﺧﯾرا ً ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن درﺟﺔ ﺣدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺑدء ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺗزاﻣن ﻟﮭﺎ ،وﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ

 .1رأت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ أن "اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ اﻟﻣؤرﺧﺔ  12أﻏﺳطس ،1949
ﺗﺣدد ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ .وﻣﺎ ﻣن ﺷك أن ھذه اﻟﻘواﻋد
ﺗﺷﻛل أﯾﺿﺎ ً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوب ﻧزاﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ دوﻟﯾﺔ ،ﻣﻌﯾﺎرا ً أدﻧﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼً اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن
ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وھﻲ ﻗواﻋد ﺗﻌﻛس ،ﻓﻲ رأي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻣﺎ أطﻠﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1949
)اﻻﻋﺗﺑﺎرت اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ(" .ﺗﻘﺎرﯾر  ،1986اﻟﻔﻘرة .218
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States
of America), Merits, Judgment, I.C.J.
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ﺑﯾن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ وأﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻷﺧرى ﻛﺎﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ،ﯾﻧﺑﻐﻲ
أن ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺣﺎﻟﺔ درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣواﺟﮭﺔ ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إﻻ
إذا ُوﺟد ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ .إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ھﻧﺎك ھﯾﺋﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﻣﺣددة ﺗﺧﺗص ﺑﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻧزاع
ﻣﺳﻠﺢ ﻗﺎﺋم ﻣن ﻋدﻣﮫ .وﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻌﺗرف أطراف اﻟﻧزاع ﺑوﺟود ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻗﺎﺋم.
وﺗﺗﻘرر ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺣﻛﺎم ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب
اﻷﺣﻣر أو اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗﻘرﯾر أن ھﻧﺎك ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺢ ﻗد ﻧﺷب.
وﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن أھﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾر وﻗت ﺑدء ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؟
ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧظر
إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻧﺢ اﻟدول ھﺎﻣﺷﺎ ً أوﺳﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘوة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘوة اﻟﻔﺗﺎﻛﺔ(
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﻌض اﻟدول ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﺣﺗﺟﺎز أﻓرادا ً ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻌدو دون إﺟراءات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ )ﻣﺛل أﺳرى
اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( .وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻌﮭﺎ ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﺑﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺑﻠﻐت درﺟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ،وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم اﻟوﺿوح ،ﻣن
اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ھو اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟوﺣﯾد واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ،
وذﻟك إﻟﻰ أن ﯾﺣﯾن وﻗت ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ وﻣن ﺛم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺣدﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾواﺟﮫ إﻋﻣﺎل ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل أھﻣﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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أوﻻً :اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ھﻧﺎك ﺑﻌض أﻧواع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺎر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب
اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ،وﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﻧواع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻧوع اﻷول:
اﺷﺗﺑﺎك ﻗوات دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﺧذ ﻣن دوﻟﺔ ﻣﺟﺎورة ﻣﻘرا ً ﻟﮭﺎ وﻻ ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﺳﯾطرة ھذه اﻟدوﻟﺔ ،وﻗد ﺷﻛل اﻟﻧزاع ﺑﯾن إﺳراﺋﯾل وﺣزب ﷲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓرﯾدة ،ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﺧﺑراء ،ﺣﯾث ﻛﯾّف ﺑﻌﺿﮭم اﻟﻧزاع ﺑﺄﻧﮫ ﻧزاع ﻣزدوج ،ﻏﯾر دوﻟﻲ ﺑﯾن ﺣزب ﷲ
وإﺳراﺋﯾل ،ودوﻟﻲ ﺑﯾن ﻟﺑﻧﺎن وإﺳراﺋﯾل.
اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳوري ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ﺣﯾث ﺗﺷﺗﺑك ﻗوات اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﻗوات ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟدول أﺧرى ﻣﺟﺎورة وﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ
ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع وﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﯾؤدي ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض دوﻟﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺑﯾﺎن ﻟﻠﻣرﺻد اﻟﺳوري ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن -ﺻدر ﻓﻲ ﻋﺎم  -2014ذﻛر
أن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن  150أﻟف ﺷﺧص ﻗﺗﻠوا ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺛﻠﺛﮭم ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ورﺟﺢ أن ﯾﻛون
اﻟﻌدد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﻛﺑر ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر وﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ  220أﻟف.

][ 1

وھذه أرﻗﺎم ﻣﮭوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد .وﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﮫ إن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ھو
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﻠﺣﻖ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻓﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن
ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إذا ﺗﺣول اﻟﻧزاع إﻟﻰ أﻋﻣﺎل ﻋداﺋﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟدول.

 .1ﻣﺻدر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ،ﺟرﯾدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،4994ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2إﺑرﯾل  ،2014ص.16
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اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث:
وھو اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻧزاع دوﻟﻲ ﻣﺛل
اﻟﻧزاع ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،أو ﻧزاع ﻏﯾر دوﻟﻲ ﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،وﺑﯾن ﻧزاع داﺧﻠﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻣﺷﻣوﻻً
ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺟرﻣﯾن.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻣدى اﻟﺗزام اﻷطراف ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻟﻠﻧزاع ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺳﻌﯾﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ واﻋﺗراف ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻌﻠن ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرر اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ ﻧزاع
ﻣﺳﻠﺢ دوﻟﻲ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﺣﺗﻼل ،أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ ﻧزاع ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻘوات
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻋن اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر وإن ﻛﺎن ھذا اﻻﻟﺗزام
ﯾﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾرﺗب أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطرف اﻟذي
أﻋﻠن اﻟﺗزاﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وإن ﻛﺎن اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎزات
ﻟﮭذا اﻟطرف .وﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺻراﺣﺔً اﻟﻣﺎدة ) (4ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول اﻟﻣﻠﺣﻖ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻠﻧت ﺑﺄﻧﮫ "ﻻ ﯾؤﺛر ﺗطﺑﯾﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وھذا اﻟﻣﻠﺣﻖ "اﻟﺑروﺗوﻛول" ،وﻛذﻟك
ﻋﻘد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣواﺛﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻷطراف اﻟﻧزاع".

][ 1

وﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﯾﺿﺎ ً اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﻠﺑﻲ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ،وواﺿﺢ أن ھذا اﻟﻣﺑدأ ﺻﻣم ﻟﯾُﻔﮭم ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻌزز اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻟﻛن ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﯾدﻓﻊ ﻣﺛﻼً ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼط
ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻣدﻧﯾﯾن وﻋدم ﺗﻣﯾﯾز أﻧﻔﺳﮭم ﺑﺎﻟزي اﻟﻌﺳﻛري وﻋدم ﺣﻣﻠﮭم ﻟﻠﺳﻼح ﻋﻠﻧﺎ ً ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
اﺳﺗﺧداﻣﮭم ﻟﻠﻐدر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻧون ھﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ،وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ

. Colonel, S. (1973). Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of August 12,
1949 Commentary. ICRC, Geneva, p.10-11.
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ﺷن ھﺟﻣﺎت ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻗد ﺗطﺎل ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺧﻠف أﯾﺿﺎ ً ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺎدﺣﺔ وﺳط اﻟﻣدﻧﯾﯾن وﺧرﻗﺎ ً
ﻟﻣﺑدأي اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎً ،وﯾؤﺛر ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس طﺑﯾﻌﺔ أطراف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ
وﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل ﺑﯾﻧﮭم.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻔوارق ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻘﺗﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﻘﺗﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،أي اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز
اﻷطراف ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ،ﺑل أﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﺳﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ )ﺑﯾن دوﻟﺔ وﺣرﻛﺔ ﺗﺣرر( وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ )ﺑﯾن دوﻟﺔ ودوﻟﺔ(.
وﺗﻔﺗﺢ ﻣﻧظوﻣﺎت اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻋن ﺑﻌد ﯾوﻣﺎ ً ﺑﻌد ﯾوم ﻧﻘﺎﺷﺎ ً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ً وﺣﺗﻰ
ﻧﻔﺳﯾﺎ ً ﻣﺗﺻﺎﻋدا ً ،ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺳﺗوى أطراف اﻟﻧزاع ،ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺷﻛل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗزﻗﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧزاﻋﺎ ً ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻛذﻟك ﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟطﺎﺋرات ﺑدون طﯾﺎر ﻣﺛﻼً ،ﻧزاﻋﺎ ً ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺳﺎﺋل اﻟﻘﺗﺎل ،وﻛذﻟك ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮫ اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت
ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ،واﻷﺧطر ﺑﺎﻟذات ﻓﻲ ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل
اﻟﻘﺗﺎل ھو اﻧﺗﻔﺎء ﻋﻧﺻر اﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ،وﺗﺣول اﻟﻘﺗﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ
ﯾﺷﺑﮫ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺑﻼﯾﺳﺗﯾﺷن ) (PlayStationﺣﻲ ﯾﺗﺿﺎﻋف ھﺎﻣش اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ،وﺗﺗﻼﺷﻰ اﻟﺟواﻧب
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘدر "ﻧﯾو أﻣﯾرﻛﺎ ﻓﺎوﻧدﯾﺷﯾن" ) (New America Foundationﻓﻲ واﺷﻧطن ﻋدد
اﻟﺿرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻧﺗﮭﺎ طﺎﺋرات ﺑدون طﯾﺎر ﻣﻧذ ﻋﺎم  2004وﺣﺗﻰ ﻋﺎم  2012ﺑــ ،350وﺑﺣﺳب ھذا
اﻟﻣرﻛز ﻟﻠدراﺳﺎت ﻓﺈن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺑﯾن  1963و 3293ﻗﺗﯾﻼً ﺑﯾﻧﮭم  261إﻟﻰ  305ﻣدﻧﯾﯾن،
ﻛﻣﺎ ﺗﺣدﺛت ﻣﻧظﻣﺔ "ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﺔ" اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻋن رﻗم أﻛﺑر ﺑﯾن  2627و 3457ﻗﺗﯾﻼً
ﺑﯾﻧﮭم  475إﻟﻰ  900ﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﯾﻣن واﻟﺻوﻣﺎل.

][ 1

. Ibid.
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وﺗطرح اﻟﺣرب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ] [1ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﮭﺟﻣﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﮭﺎﺟم ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻟﻣﻧﻊ اﻟطرف
اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﻣن رﺻد ﻣﻛﺎﻧﮫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻣوض اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﺗزاﻣن ﻟﻠﮭﺟﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻊ أﻋﻣﺎل ﻋداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﺣﺗﻰ
اﻗﺗﺻﺎر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻓﻘط.

][ 2

راﺑﻌﺎً :ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل
ﯾﺷﻛل ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ أطراف اﻟﻧزاع وﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث وﺳﺎﺋل اﻟﻘﺗﺎل
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ داﻓﻌﺎ ً ﻟﻠطرف اﻷﺿﻌف ﺑﯾﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
ﻛﻌدم ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻧﻔﺳﮭم ﻋن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑزي ﺣرﺑﻲ،
وﻋدم ﺣﻣﻠﮭم ﻟﻠﺳﻼح ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ ،وﻟﺟوﺋﮭم ﻷﺳﻠوب ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت وﺣرب اﻟﻛر واﻟﻔر ﺿد اﻟﻘوات
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ،وھذا ﯾﺻﻧف ﻛﻠﮫ ﺿﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻐدر اﻟﻣﺣظور،
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟطرف اﻷﺿﻌف ﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ھذه
ﺗﺣرم اﻟﻐدر وﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺣﺗرام
اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﺈن اﻟﺟواﻧب اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺣرب ّ
ﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻠﺟﺄ اﻟطرف اﻷﻗوى ﻋﺳﻛرﯾﺎ ً إﻟﻰ اﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﮭﺟﻣﺎت
اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺣظورة ﻟذاﺗﮭﺎ ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام إﺳراﺋﯾل ﻟﻠﻔﺳﻔور اﻷﺑﯾض ﺿد ﻗطﺎع ﻏزة،
أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠﺣﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺣظورة ﻟذاﺗﮭﺎ وإﻧﻣﺎ ﺑﺳﺑب أﺳﻠوب اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام اﻟﺑراﻣﯾل
اﻟﻣﺗﻔﺟرة ﺿد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ،ﻗد ﯾﻠﺟﺄ اﻟطرف
اﻷﻗوى إﻟﻰ ﻓرض ﺣﺻﺎر ﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم ﻣﺣﺗل )ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻗطﺎع ﻏزة( ،أو ﻣﻧﺎطﻖ ﺗﻣرﻛز اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ

. David, J. & Stevens. T, (2011). Cyberspace and the State: Toward a strategy for cyberpower. The International Institute for Strategic Studies, London.
2
. Fleck, D. (2013). Searching for International Rules Applicable to Cyber Warfare. A
Critical First Assessment of the New Tallinn Manual. Journal of Conflict & Security Law,
23, 331-351.
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)ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﯾم اﻟﯾرﻣوك وﺑﻌض أﺣﯾﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻣص( .وھذه ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺣظرھﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺷﻛل ﺧرﻗﺎ ً ﻟﻣﺑدأي اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗﻧﺎﺳب.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣراﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب
ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ" ھو ﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة ﻟم ﯾﻛن
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ً ﻣن ﻗﺑل ﺳوا ًء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ،وﻷن ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ﺗﺗﺧذ ﺻورا ً ﻣﺗﻌددة،
ﻓﻘد ارﺗﺑطت أﯾﺿﺎ ً ﺑﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣن أﺟل ذﻟك ﺑذﻟت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺟﮭودا ً ﺣﺛﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺧروج ﺑﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻖ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣدد ﻟﺗﻣﯾﯾزھﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ً ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﻲ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وﻗد ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻻﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭﺎ وﺗﻌددت وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ
اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
وﯾﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻣﺑﺣث ،ﺑﺑﯾﺎن ﻣراﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺧرى ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻵﺗﻲ:
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣراﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣراﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
اﺗﺟﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻧﺣو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﻧواع ﺟدﯾدة وﻣﺗﻌددة ﻣن ﺻور
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣظﺎھر وظواھر ﻋﻧف ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،وھو اﺗﺟﺎه وﻟد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗرى ﺑﺿرورة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟﺣد ﻣن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وأﻧﮫ ﯾﺗﺟﺎوز ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ وﺣدوده اﻻﺿطراﺑــــــﺎت واﻟﻘﻼﻗل ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣﻣﺎ ﻻ
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ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻷﺳﺑــــــﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ وﻻدة ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾـــر دوﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻛﻠﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث
اﻟﻣﺑدأ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻣﻔﮭوم ﺣﻖ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر وﺗطﺑﯾﻘﮫ][1؛ وھذا ﺑدوره ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد
وﺗوﺻﯾف دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ،أي ﻛﯾف ﯾﺑدأ ،وﻛﯾف ﯾﺳﯾر وﯾﺗطور ،وﻛﯾف ﯾﻧﺗﮭﻲ،
ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ،ﻣﺗﺻﻼً ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺷواھد اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻣراﺣل وأطوار
اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ.
إن اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ أن أﺣد أطراﻓﮭﺎ أو طرﻓﯾﮭﺎ ﻟﯾس دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،وذﻟك ﻷﻧﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺑدأ ﺑﻣواﺟﮭﺎت ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ
ﻣﻊ ﻗوات ﻣﻧﺷﻘﺔ أو ﻣﺗﻣردة][2؛ واﻷﺻل أن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ وﻟﻛﻲ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ،ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﺷرط اﻻﻋﺗراف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺳﻼح ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﻛﻣﺣﺎرﺑﯾن ،وﻟﮭذا ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﻲ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺣرب وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ،وﺿرورة أن
ﯾﺳﯾر اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ طورﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺣرب ،وھﻣﺎ طوري اﻟﺗﻣرد
واﻟﻌﺻﯾﺎن][3؛ وھﻣﺎ اﻟطوران اﻟﻠذان ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل رﺻدھﻣﺎ إﺧراج اﻟﻧزاع ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧف
واﻻﺿطراﺑﺎت ،إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﺗﻣرد
ﺟﺎء ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣرد ﻓﻲ إﻋﻼن ﻋﺎم  1863ﻟﻠﺟﯾوش اﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،
واﻟذي ﺳﺑﻖ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻻھﺎي ،ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (151ﻣن اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ أن "ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣرد ﯾﺳﺗﺧدم

 .1أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.287
 .2أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ورﻗﺔ أﻋﻣﺎل ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر
اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ" :اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن ،2016 ،ص.7
3
. Heather, A. (1990). International Law and the Use of Force by Liberation Movements.
Clarendon Press, UK, p.23.
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ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟواﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ،وﯾطﻠﻖ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺑﻠد ﻣﺎ
وأﺟزاء أو أﻗﺎﻟﯾم ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﺧروج ﻋن ﺳﯾطرة ھذه اﻟﺣﻛوﻣﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛم ﺧﺎص ﺑﮫ".

][ 1

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ،ﻛﺎن اﻟﺗﻣرد ﯾﻌد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف
ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺋم ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺟرى ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻣرد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﻗﺻﯾرة ﺿد ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ،وﯾﻣﻛن
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻗوات اﻷﻣن ﻹﺧﻣﺎدھﺎ وإﺟﺑﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻧون؛ ﻓﺈذا
ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ﻗﻣﻊ اﻟﺗﻣرد ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾظل ﺷﺄﻧﺎ ً داﺧﻠﯾﺎ ً وﻻ ﯾدﺧل
ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أن ﺗطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن دول أﺧرى
ﻟﻘﻣﻊ اﻟﺗﻣرد ،أو ﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻣن ﺻور اﻟﺗدﺧل ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﺑﺄي ﺣﻘوق أو ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

][ 2

وھذا ﻣﻔﺎده أن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﯾﺑدأ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺈﻋﻼن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ
اﻟدوﻟﺔ ،واﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺿدھﺎ ،ﻓﺈذا ﺗﻣﻛﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻗﻣﻊ اﻟﺗﻣرد ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﮫ ﻛﺎن
اﻷﻣر ﺷﺄﻧﺎ ً داﺧﻠﯾﺎً ،وﻻ ﯾﻌد ﻣﺎ ﺣﺻل ﻣن ﻣواﺟﮭﺎت ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﯾﺎً،
ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﯾﻛون ﻗﻣﻊ اﻟﺗﻣرد ﻗد ﺗم ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل واﻵﻟﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ،أي أن اﻟدوﻟﺔ
ﻟم ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾك ﻗوات اﻟﺟﯾش.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻌﺻﯾﺎن
ﯾﻌد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺻﯾﺎن ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﻗﺑل ﻋﺎم  1949ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف
اﻟﺣروب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﺛورة ،واﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،إﻻ أن دﺧول ھذه
اﻟﺣروب ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺎ ﺑﺎت ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺟﻌل اﻟﻌﺻﯾﺎن طورا ً ﻣن أطوار
ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ﻗﺑل ظﮭور ﻓﻛرة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن
 .1أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.291-290
 .2ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.40
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ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻛﻠﯾﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ
إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ.

][ 1

وﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻧﺻرف ،ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛور داﺧل ﺣدود إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺛوار أو
اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر][2؛ وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟﺷدة ﺗﺟﻌل
ﻣن اﻷﻣر أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد ﺗﻣرد ﻓوﺿوي ﻏﯾر ﻣﻧظم] ،[3ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣﺳﻠﺢ.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ ،أن اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣﺳﻠﺢ ھو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻔﺷل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﺧﻣﺎد اﻟﺗﻣرد.
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣرد ﯾﺟﻌل ﻣﻧﮫ ﻣرادﻓﺎ ً ﻟﻠﻌﺻﯾﺎن ،إﻻ أن ﺛﻣﺔ ﻓﺎرق زﻣﻧﻲ اﻋﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
ﻋﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻣرد واﻟﻌﺻﯾﺎن؛ ﻓﻘد ﻧُظر إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ أﻣﻛن ﻗﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻧطﺎق زﻣﻧﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﻣد ،أﻣﺎ اﻟﻌﺻﯾﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ً ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻌداء ﻓﻘد ﻧظر
إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧزاع اﺗﺧذت طﺎﺑﻌﺎ ً ﻣﺳﺗﻣراً؛ أي أﻧﮫ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﻛن ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻣرد ﻣن
ﺗﺟﺎوز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﺿده ،ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن إﺧﻣﺎده ،ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﻌداء اﻟﻣﺳﺗﻣر ،واﻟﻣؤھل ﻷن ﯾﺗطور إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻔﺗرة أطول ورﺑﻣﺎ
ﯾدﺧل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ھذه اﻟﻣواﺟﮭﺎت.

][ 4

ھﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ "اﻟﻣﺳﻠﺢ" ﻟﻠﻌﺻﯾﺎن ،ﻷن اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣدﻧﻲ ﻻ ﯾﻌد ﻣﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ
ﻧطﺎق اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط وﺟود درﺟﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو
اﻟطرف؛ ﻓﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﺻرﻓون ﺑﻣﻔردھم ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻧف إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ،وﻗد ﯾﻛون

 .1ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت،
 ،2019ص.76
 .2ﻋدﻧﺎن داود ﻋﺑد اﻟﺷﻣري :ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،(5اﻟﻌدد ) ،2016 ،(1ص.359
 .3ﻧﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺷﮭوان :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣرﺗزﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
 ،2012ص.35
 .4ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.40
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ﻣن ﻏﯾر اﻟواﻗﻌﻲ ﺗوﻗﻊ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ،ﻓﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻻ ﺗﻛﻣن
ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ؛ وأﯾﻧﻣﺎ وﺟدت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وأﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻌض أﻓراد ﺗﻠك
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺳﻠﺣﯾن وﯾﻧﺧرطون ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ،ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل وﺟدود ﻧزاع
ﻣﺳﻠﺢ ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة] ،[ 1ﻓﻘد ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ﺣدود اﻟﻌﺻﯾﺎن ،ﺳواء ﺑﺎﻟﮭزﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺻﯾﺎن ،أو ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،أو أي ﺷﻛل آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻧﻘﺿﺎء وﺟود اﻟطرف
اﻟﻣﺗﻣرد.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﺑﺣﺳب اﻟﺳواﺑﻖ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻘد ﻗررت
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،أن "اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ھﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋﻧف ﻣﺳﻠﺢ ﻗد وﺻﻠت ﺣدﺗﮫ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻛﺎف ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ودوﻟﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أﺧرى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ وﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟﺣدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،
ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ ...وﯾُﻘﺎل ﺑوﺟود ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗﻰ ﻟﺟﺄت اﻟدول إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ
أو ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋﻧف ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
داﺧل اﻟدوﻟﺔ".

][ 2

ﯾﺷﯾر ھذا اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻋﻧﺻر زﻣﻧﻲ ﯾﺗﺣول ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻣرد إﻟﻰ ﻋﺻﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ،ﺑﺣﯾث ﯾﻘود ھذا
اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣواﺟﮭﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺗﺳم ﺑطول اﻷﻣد ،ﻣﻊ ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر اﻟذي ﯾﻘوم

 .1طﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺎج إﺑراھﯾم وﻣﺎﯾﺎ اﻟدﺑﺎس :اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن :دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠد ) ،(15اﻟﻌدد ) ،2018 ،(1ص.207
 .2اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿد ﻛوﻧﺎراﺗش وﻛوﻓﺎﺗش وﻓوﻛوﻓﯾﺗش ،اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم
) ،(IT ) (1/23-96-IT-96-23داﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ،2002 ،اﻟﻔﻘرة ).(56
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ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻣرد واﻟﻌﺻﯾﺎن ،وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻣﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
اﺿطرت ﺑدورھﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾﻌد اﻷﻣر ﻣﺟرد ﻋﺻﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ،أو أي ﺻورة
ﻋﺎﺑرة أﺧرى ﻣن ﺻور اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻔﺿﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯾطرة ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ،وھذا اﻟﺗﺣول
ھو أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣدث ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﻲ] ،[1ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟدوﻟﺔ
أﺧرى أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻋدة دوﻟﺔ أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻛطرف ﻣﺣﺎرب؛ إذ ﯾرى ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ أن أي
دوﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺻﯾﺎن ﻛﻘوة ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻣﺎ داﻣت ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ھﻲ:

][ 2

 .1ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ.
 .2ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ وﻓرض ﻧظﺎم ﺣﻛوﻣﺔ ﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟواﻗﻊ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﮭﺎ.
 .3أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺗل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣرب.
 .4أن ﺗﺗوﻓر ظروف ﻣﺎ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺿروري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أن ﺗﺣدد ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل
اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺻﯾﻐﺗﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﺑدو واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑﮭﺎ وﻛﺎﻧت أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ
ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣول اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣﺳﻠﺢ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ھو ﺗﻘﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣردة
أو اﺑداء اﺳﺗﻌدادھﺎ أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻧﮭﺎ ﺗﺗﻘﯾد ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل
ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أو ﺑﻌﺿﮫ.

] [3

 .1ﻧﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺷﮭوان :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣرﺗزﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.35
 .2ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص42-41؛ ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل
ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.43
 .3ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﺟوﯾﻠﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟزﻗﺎزﯾﻖ ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،اﻟزﻗﺎزﯾﻖ ،ﻣﺻر ،2005 ،ص.145
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وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ؛ ﯾﻣﻛن إﯾراد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺷﻛل أوﺿﺢ وأدق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
 .1اﻟﻌﻣل ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﺔ؛ أن ﯾﻣﻠك اﻟطرف اﻟﻣﺗﻣرد ﻗوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﺳﻠطﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن
أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ،ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻌﺔ ﻣن إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾن ،وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ
وإﺟﺑﺎر ﻋﻧﺎﺻرھﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك.

] [1

ﯾﻔﺗرض ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﺟود ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ ﻟﻺﻣرة وﻟﯾس

ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ؛ ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم ھو ﺗﻠك
اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓرض اﻷواﻣر وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،وﻓرض ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن
اﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ووﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻖ.

][ 2

 .2أن ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺿطرة ﻻﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣردﯾن][3؛ ﯾرﺗﺑط ھذا
اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣردة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻧﺳﻘﺔ،
ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻧﺳﻘﺔ أي ﻣﻌدة وﻓﻖ ﺧطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
وﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻠﺑﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺷرط.

][ 4

ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻل ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻧﺳﻘﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،واﻟذي
ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺎ ً ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ؛ إﻻ أن ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾده إﻻ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠواﻗﻊ وﺑﺣﺳب ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ھذا
اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗد ﺗﻛون ﻣﺛﻼ ﺣﺟم اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ،ﻧوع اﻟﻘوات )ﺷرطﮫ-ﺟﯾش( اﻷﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ )ﻓردﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺟوﯾﺔ( ،ﻣدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،ﺣﺟم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﺣﺟم اﻟﻧزوح ﺑﯾن
اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،وﺣﺟم اﻷرض اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ؛ ﻓﻛل ھذه ﻋواﻣل

 .1أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.294
 .2أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.8
 .3أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.294
 .4أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.9
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ﻗد ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺳوب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻧزاع وﯾﻧظر اﻟﯾﮭﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ.

][ 1

 .3اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ؛ ﻣﻔﺎد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗد اﻋﺗرﻓت ﻟﮭم ﺑﺻﻔﺔ
اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ،أو أن ﯾدّﻋﻲ ھؤﻻء أﻧﮭم ﻣﺣﺎرﺑون ،أو أن ﺗﻌﺗرف ﻟﮭم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﻓﻘط ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﻧزاع ﻗد رﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أو
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻧزاع ﯾﮭدد اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن ،أو ﯾﺷﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋدوان.

][ 2

وﯾرﺗﺑط ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣردة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وھو اﻟﺷرط أو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﻗررﺗﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺻﻠت
إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻣﻛن ﻣﻌﮭﺎ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون.

][ 3

 .4اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ؛ وﻣﻌﯾﺎر ذﻟك أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن ﻧظﺎم ﯾﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋص اﻟدوﻟﺔ،
وأن ﯾﻣﺎرس اﻟﻣﺗﻣردون اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷرض ،وأن ﺗﻛون
ﻗواﺗﮭم اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣت إﻣرة ﺳﻠطﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺄﻋراف اﻟﺣروب وﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ،
وأن ﺗﻌﺗرف ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت][4؛ إذ ﯾﮭدف ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر
إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻗد وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم،

 .1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.10
 .2أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.294
 .3أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.9
 .4أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.294
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وﻓﻘط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم ﺟﻐراﻓﻲ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أھﻣﯾﺗﮫ أو
ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ ،إﻻ أن درﺟﺔ اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ.

][ 1

ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ذﻟك ،أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ أو ﻣوﺿﻊ ﻣﺳﺎوي ﻟﻣوﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ ذات اﻟﺳﯾﺎدة ،وﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣرب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣرب ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن ذات ﺳﯾﺎدة ،ﺑﻔﺎرق واﺣد وھو أن إﺑﻘﺎء ھذه
اﻟﺣرب ﻓﻲ إطﺎر ﺻﻔﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧزاﻋﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﯾﺎً؛ وﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷطراف ﻣن ﻏﯾر
اﻟدول ﻓﻲ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أطراﻓﺎ ً ﻣﺣﺎرﺑﺔ ،ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
ﺳﺎ ﻛدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب ،وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔس اﻟﺣﻘوق وﺗﻠﺗزم ﺑﻧﻔس اﻟواﺟﺑﺎت.
اﻟﺗﻘﻠﯾدي ،وﺗُﻌﺎﻣل أﺳﺎ ً

][ 2

ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن أن ﯾُﻔﮭم ﻣﻐزى اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣﺛل أﺣداث
اﻟﺷﻐب وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ واﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 3

اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

][ 4

 .1اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻟﻣﺎ أﺳﻣﺗﮫ ﺑﺎﻻﺿطراب اﻟداﺧﻠﻲ.
ﺻﻌب اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻣﺎ ﯾﺧرج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ھذا اﻻﺗﻔﺎق.

 .1ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر أن اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة إﻧﻣﺎ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺎ ً
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؛ وﺑﺣﺳب اﻟﺑروﺗوﻛول اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣطﻠوب اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮭﺎ ھﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧطﻼق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ وﻣﺳﺗﻣرة :أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ:
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.9
 .2ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.42
 .3ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ھذا ،اﻟﻣﺎدة ) (2/1اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﮭﺎ" :ﻻ ﯾﺳري ھذا اﻟﻣﻠﺣﻖ )اﻟﺑروﺗوﻛول(
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺷﻐب وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻌرﺿﯾﺔ )اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ واﻟﻣﺷﺗﺗﺔ( وﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌد ﻧزاﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ"؛ ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣﺎدة ) (22ﻣن اﻟﺑرﺗوﻛول
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﺎم  1954ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
 .4ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.80
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 .2ﺿرورة أن ﺗﻛون ﻗوات اﻟﺣﻛوﻣﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻧزاع .ﻛﻣﺎ ﺗم ﺟﻌل اﻟﺑروﺗوﻛول ﻣﺗﻣﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻻ ﯾﻠﻐﯾﮭﺎ.
ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس اﻋﺗﺑرت اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ إﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﺳﻠﺣﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد وﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺟﻣﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ھﺟﻣﺎت ﻋرﺿﯾﺔ وﻣﺗﻔرﻗﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺻﻧف ﺧﺎرج
إطﺎر اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

][ 1

ﯾﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ أن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼث ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن
ﯾﻛون أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻠط واﻻﻟﺗﺑﺎس اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﺻور ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن
اﻟﻧزاﻋﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إدراك اﻟﺗوﺟﮫ اﻟذي ﺳﻠﻛﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎھﯾﺗﮭﺎ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ
ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﺗﻠط ﺑﮭﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺗﻧوﯾﮫ إﻟﻰ أﻧﮫ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﺗظل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾدة -ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟراھن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل -ﻋن أي اﺗﻔﺎق ﻓﻘﮭﻲ أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،ﻓﺿﻼً
ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ داﺋﻣﺎ ً ﻣواﻗف اﻟدول ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف ﻧزاﻋﺎﺗﮭﺎ وﺻراﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة ﻋﻠﯾﮭﺎ ،واﻟذي ﯾﻌد أﺣد أﻛﺛر اﻟﺗﻌﻘﯾدات إﺛﺎرة ﻟﻠﺟدل واﻟﺧﻼف ،وھذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾن
ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
أﺗﺎح اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾدﻋم ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺟراﺋم
اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﮫ ﻣن اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
)اﻟﻔرع اﻷول( ،وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ آﻟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟدوام -ﻛﺎن ﻟﮭﺎ

 .1طﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺎج إﺑراھﯾم وﻣﺎﯾﺎ اﻟدﺑﺎس :اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن :دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.206
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دور ھﺎم ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ( ،وﻓﯾﻣﺎ
ﯾﻠﻲ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻠك اﻷﻣور وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﺎﻟﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
أﺗﺎح اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻗﻣﻊ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إدراج اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ،وھو أﻣر ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻌزﯾز
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت ،وھو ﻣن ﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ.
أوﻻً :اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻧﺗﮭﺟت ﺑﻌض اﻟدول ﻧﮭﺟﺎ ً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﺑﺷﺄن إدراج اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 1993/6/16
واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺗم إدراج اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ ،ﺣﯾث
ﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وواﺿﺢ
ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،إذ ﺟﺎء ﻓﯾﮭﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻘﺎﻧون )أي اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ ً ﺟراﺋم اﻟﺣرب( ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن
اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ارﺗُﻛﺑت ﻓﯾﮫ] ،[ 1ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧّت ﻛﻧدا ذات اﻻﺗﺟﺎه ﺑﺷﺄن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.

 .1اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ .1993/6/16
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أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺳوى ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﻘط ﺗم ﻓﯾﮭﻣﺎ إدراج ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻛﻣﺎ
ﺣددﺗﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم  1949واﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم  1977وھﻣﺎ اﻷردن
واﻟﯾﻣن وﻟﻛن دون إﻗرار اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

][ 1

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة -ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  -Common lawإﻟﻰ ظﮭور ﺑﻌض اﻻﻗﺗراﺣﺎت
ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت دول اﻟﻛوﻣﻧوﻟث ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف واﻟﺑروﺗوﻛول اﻷول ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدت ﺑﻌض اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺳﻊ وھو ﻣﺎ اﺗﺑﻌﺗﮫ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﻣدت ﻧﯾوزﻟﻧدا وﻛﻧدا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺟراﺋم
اﻹﺑﺎدة.

][ 2

وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺎﻛم ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﺣﺎﻛم ﻋﺳﻛرﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت
ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣن أﺑرزھﺎ ﻗﯾﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ ﻓﻲ  11إﺑرﯾل ﻋﺎم 2000
ﺑﺈﺻدار ﻣذﻛرة اﻋﺗﻘﺎل دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ "ﯾرودﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻼي ﻧدوﻣﺑﺎﺳﻲ" وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟوﻗت ﺛم وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳﺑب )اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺧطﯾرة ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ( ،اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗداوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺧﻠﺻت إﻟﻰ رﻓض طﻠب ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﺑﺷطب اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﺟدول ،ﺣﯾث ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ  15ﺻوﺗﺎ ً
ﻣﻘﺎﺑل ﺻوﺗﯾن ،أن اﻟظروف ﻻ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻟﺗﻘرﯾر ﺗداﺑﯾر ﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﻣﺎ

 .1ﺗوﻓﯾﻖ ﺑوﻋﺷﺑﺔ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ )ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺗﻌﻣﯾم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ(،
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ دﻟﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﻟف ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ،إﻋداد ﻧﺧﺑﺔ ﻣن
اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺗﻘدﯾم أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎھرة ،2003 ،ص-275
.276
2
. Segall, A. (2001). Punishing violation of international humanitarian law at the National
level. Agenda of common law states, ICRC, p.43.
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أرادت ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ [ 1].ذﻟك أن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼً دون ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ.
وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺟد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﮭﺟﯾﻧﺔ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺳﯾراﻟﯾون] ،[2اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻣن ﺧﻼل داﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ أن اﺗﻔﺎق ﻟوﻣﻲ  Loméاﻟذي ﺗم ﻋﻘده
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﯾوﻟﯾو ﻋﺎم  1999ﺑﯾن اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ) (RUFوﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾراﻟﯾون اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت
ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻔو ﻋﺎم وﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﮭدﺋﺔ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ إﻟﻰ طرﻓﻲ اﻟﻧزاع] [ 3ﻻ ﯾﺣول ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن
اﻷﺣوال دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺧﺎص ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗذﯾﯾﻼً ﺑﺧط ﯾده إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺳﯾر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻔو ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﻻ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺟراﺋم اﻟﺣرب وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

][ 4

وﺑﻌد ﺗﻧﺎول ﺑﻌض ﻧواﺣﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﻼﺣظ ﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ أو ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ.

 .1اﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣذﻛرة اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  11إﺑرﯾل ) 2000ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺿد
ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ( )ﺗداﺑﯾر ﻣؤﻗﺗﺔ( ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1ﯾوﻟﯾو  2000ﻣوﺟز اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻔﺗﺎوى واﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻋن
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ،2000-1997ﻣﻧﺷورات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﯾوﯾورك ،2005 ،ص 165وﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ.
 .2ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﯾراﻟﯾون ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾراﻟﯾون ﻓﻲ  16ﯾﻧﺎﯾر  2002واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ذات
طﺎﺑﻊ ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  Ad hocواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ً ﻣﺣﺎﻛم ھﺟﯾﻧﺔ  hybridﻻﺣﺗواﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻧﺎﺻر وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﯾﺗﻣﺛل اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ
ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  1949واﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻛﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل واﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،اﻧظر:
Simon, M. (2004). Legality of amnesties in international humanitarian law. The Lomé
Amnesty Decision of special Court of Sierra Leone. IRRC, 86, 837-838.
3
. Ibid, p.839.
 .4درزان درﻛﯾﺗش :اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ" ،ﻣﺧﺗﺎرات ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد  ،2015 ،89ص.166
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ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻣﻌوﻗﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟرواج اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،إﻻ أن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ھذا اﻟﻣﺑدأ،
وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻓﺗﻘﺎد ﺗﺷرﯾﻊ وطﻧﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ )ﺣﺑري(]  ،[1ﺣﯾث ﻟم ﯾﻘدمﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧطوة إﻻ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟدول.
 ﯾﺣول إﻋﻼن اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎتاﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻘب ﺳﻣﺎح اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (5/6ﻣﻧﮫ
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺟرد اﻧﺗﮭﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

] [2

 ﻗد ﯾﺗﻣﺳك اﻟﺑﻌض ﺑﺗﻘﺎدم اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮭم ﻟﻺﻓﻼت ﻣن اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟرﻏم ﻣنوﺟود ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌدم ﺗﻘﺎدم ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ]  ،[3إﻻ أﻧﮭﺎ
ﺗﺻطدم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻌدم ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟدول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،أو ﻋدم اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

][ 4

 ﻗد ﺗﻌﺗرض ﻓﻛرة ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺣﯾث ﻻ ﺗظﮭر ﺑﺄنﻗﺎﻋدة ﻋم ﺟواز اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻔﻌل ﻣرﺗﯾن ) (Ne bis in idemأﻧﮭﺎ ذات طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ،

 .1أداﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ داﻛﺎر اﻟﺳﻧﻐﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر  2000رﺋﯾس ﺗﺷﺎد اﻟﺳﺎﺑﻖ )ﺣﺳﯾن ﺣﺑري( ﺑﺗﮭﻣﺔ اﻟﺗﻌذﯾب ،إﻻ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻓﺿت اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﺣﺑري ،وأﻗرت ﺑﻌدم وﺟود ﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﻐﺎل ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺣﻛم أن اﻟﺟراﺋم ﻟم ﺗُرﺗﻛب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﻐﺎل ،ﺛم أﻗرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺳﻧﻐﺎل ﺑﺿرورة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ذﻟك
اﻟﺣﻛم .إﯾﻠﯾﻧﺎ ﺑﯾﺟﯾﺗش :اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻣﯾن إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد
) ،2002 ،(52ص.194
 .2اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.198
 .3أﻧظر اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋدم ﺗﻘﺎدم ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.
 .4ﺧﻠﻔﺎن ﻛرﯾم :ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرؤﺳﺎء اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2008 ،(7ص.197
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ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة  14/7ﻣن اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرت ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﺳرت
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻣﻧﻊ ﻓﻘط ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟذات اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدوﻟﺔ.

][ 1

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل دور اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ دوﻟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺟد ﻣرﺗﻛﺑو
ھذه اﻟﺟراﺋم ﻣﻼذا ً أﻣﻧﺎ ً ﺣﺗﻰ داﺧل أوطﺎﻧﮭم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻛرة ﻋدم اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻌﻘﺎب.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرع ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ،
ﺛم اﻟﺗﻌرض ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
وﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻣن ﺿﻣﺎن ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ.
أوﻻً :ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ
) (1ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺟراﺋم اﻟوﺣﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﺑﺈﻗﻠﯾم ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت
ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘرار رﻗم  827ﻓﻲ  25ﻣﺎﯾو ﻣن اﻟﻌﺎم
 ،1993وﻗﺿﻰ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻘﺗرﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﯾﻘﺗﺻر
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧظر أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺟراﺋم ھﻲ :اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ،1949
اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻗواﻧﯾن وأﻋراف اﻟﺣرب ،اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ؛ وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺻدر ﻋن

. De La Bradelle, G. (2000). La compétence universelle. Droit International Pénal, Edition
A. Pedone, Paris, p.916
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اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،
واﻟﺗﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 1

ﻓﻘد ﺳﺎھﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻟﺑﻌض أﻧواع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛ إذ وﺻﻔت اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ
ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺑﺄﻧﮫ "ﻧزاع ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ دوﻟﻲ وداﺧﻠﻲ" ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗرارھﺎ ،ﻓﻘد أﺷﺎرت ﻓﯾﮫ إﻟﻰ "إن
اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟذي وﻗﻊ ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﮭرﺳك ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾدﻋوا
إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻧﯾن وأﻋراف اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ
ﻟﻌﺎم  1949ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ".

][ 2

ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ،أﺧذت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ رواﻧدا ﻟﻌﺎم  1994ﺑﻧﮭﺞ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻧﺷﺄ اﻟﮭﺟوم اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻟﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن اﻟدول أو ﻋﻧف ﻣﺳﻠﺢ طوﯾل اﻷﻣد ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ
وﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺑﯾن ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت داﺧل دوﻟﺔ ﻣﺎ"؛ وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو ﻣن اﻟﻌﺎم
 1997ﻗررت ﻏرﻓﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﻌﺎم ﺿد اﻟﻣواطن اﻟﺻرﺑﻲ ) (Tadecأن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾوﺟد "ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ
ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻟﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن اﻟدول ،أو ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً طوﯾل اﻷﻣد ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ داﺧل اﻟدوﻟﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾطﺑﻖ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ وﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗوﻗف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﻖ
اﻟﺳﻼم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً ،أو ﺣﺗﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ".

][ 3

 .1ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.78
 .2أﺣﻣد ﻣﺻﯾﻠﺣﻲ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.46
 .3ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص181؛ أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.12
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وﻗد ﺷ ﱠﻛل ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺗطورا ً ﻣﮭﻣﺎً ،ﻣن ﺣﯾث دأﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﺛﺎﺑت
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ اﻋﺗﺑر اﻟﺑﻌض أن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻗد أﺻﺑﺢ ﻟﮫ طﺎﺑﻌﺎ ً ﻋرﻓﯾﺎ ً ﻣﻠزﻣﺎ ً.

][ 1

اﻟﻣﻼﺣظ ھﻧﺎ ،أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ) (Tadecﻗد ﺣددت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻣواﺟﮭﺎت ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﻲ ،وھﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف ودرﺟﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻟدى اﻷطراف؛ أي أن
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣدد ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ،وھﻲ :ﻣدة أو اﻟﻔﺗرة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧزاع ،وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون طوﯾل
اﻷﻣد ،ﻟﻛن اﻟﺗﻌرﯾف ﻟم ﯾﻌطﻲ ﺳﻘﻔﺎ ً زﻣﻧﯾﺎ ً ﻟﻠﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻐرﻗﮭﺎ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻟﻛﻲ ﯾﻌﺗﺑر
ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺳواء ﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة أو ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة ﻧﻔﺳﮭﺎ ،واﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧزاع
اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﺟدﯾﺔ اﻟﮭﺟﻣﺎت وﺗﻛرارھﺎ واﻧﺗﺷﺎر ھذه اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم
اﻟدوﻟﺔ.

][ 2

ﻛﻣﺎ ﻗررت ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿد ﻛوﻧﺎﺗش ورﻓﺎﻗﮫ ﻓﻲ  12ﻣن ﺷﮭر
ﺣزﯾران ﻣن اﻟﻌﺎم " ،2002أن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﯾوﺟد ﻣﺗﻰ ﻟﺟﺄت اﻟدول إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ،أو ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋﻧف ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺑﯾن ﺗﻠك
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ".

] [3

 .1أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.12
 .2ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص181؛ أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.12
 .3ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص181؛ وﯾﻧظر أﯾﺿﺎً :ﻣﺳﻌد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن زﯾدان :ﺗدﺧل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،2008 ،ص.45-44
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) (2ﻓﻲ ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم 1998
ﻻﺣﻘﺎً ،ﺟﺎء ﻧص ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )/2/8و( ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺄﻧﮭﺎ " ...اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم دوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗطﺎول
اﻷﺟل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ،أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت"][1؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،
ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾطﺑﻖ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ وﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗوﻗف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ
وﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺳﻼم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً ،أو ﺣﺗﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

][ 2

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن داﺋرة اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛل أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﻔرد أو اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ أو
ﻏﯾره ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ

][ 3

ﻣن ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن

ﻧظﺎم روﻣﺎ ﻟم ﯾﻘدم ﺗﺻورا ً ﺟدﯾدا ً ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
وإﻧﻣﺎ ﻓﻘط ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻧﺷﺊ ﻋﻣوﻣﺎ طﺎﺑﻌﺎ ً ﺟدﯾدا ً ﻟﻠﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 4

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،إﻻ أن ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ذھب إﻟﻰ أن
ﻧظﺎم روﻣﺎ ﻟم ﯾﻌط ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻠﺣﻘل اﻟﻣﺎدي ﺑﺧﺻوص ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﺟﻧﯾف ،ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺿﺢ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﻘواﻧﯾن وأﻋراف
اﻟﺣرب ،ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺗطﺎول أﺟل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ؛ وﻣن ﺛم ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺟﺎء
ﺑﮫ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻌد ﺗﺻورا ﺟدﯾدا ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ

 .1ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،1998اﻟﻣﺎدة )/8د(.
 .2ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑﻛراوي :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.129
 .3اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )/2/8و( ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ھو إﯾراد ﻛﻠﻣﺔ )ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗطﺎول( ﺑدﻻً ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻋﻧف ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗطﺎول ،وﻣﻊ ذﻟك
ﻓﺎﻟﺗﻌرﯾﻔﺎن ﻣﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎھﯾﺔ واﺣدة ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ :ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم
.1998
 .4ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.23
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إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وإﻧﻣﺎ ﻓﻘط ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻧﺷﺊ
ﻋﻣوﻣﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﺟدﯾدا ً ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 1

ﯾﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ أن ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﻧﺗﮫ إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻔﻖ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻧﺎھﯾك ﻋن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔﻘﮫ ،وأن اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ
ﺑذﻟت ﺣﺗﻰ ﺗم اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ روﻣﺎ ،ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾدور ﺣول
ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ،ﻛﻣﺎ أن أﻧﻣﺎط اﻟﺣروب واﻟﻧزاﻋﺎت ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ
ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺟﺎري ،ﻣﺎزاﻟت ﺗﺛﯾر إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻋدﯾدة ﺣول ﻣدى وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌرﯾف ﻛل ﻧوع أو ﺻورة
ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻌرﯾف ﻛل ﺻورة
ﺑﻣﻔردھﺎ ،أم إدراﺟﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻔﮭوم ﺷﺎﻣل ،وھذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻏﯾﺎب أي ﻣﻔﮭوم ﻋﺎم ﻟﮭذه اﻟﻧزاﻋﺎت
ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
) (1ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾن ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﻧﮫ ﻟﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
أوﻻً :اﺳﺗظﮭﺎر اﻟﺳﻧد ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرم اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻗﺎﻧون اﻟﺣرب Jus in
 ،Belloوﻣن ﺛم ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺎدة ) (8ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻷوﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺳﻧد اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮫ،
وﻋﻠﻰ ذﻟك أﺟرت اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻘﺳﯾم أوﻻً ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ إطﺎر أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻧظم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ،ﺑﺄن ﻣﯾزت ﺑﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺻدرھﺎ:
 -1اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻟﺳﻧﺔ ) 1949ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن /2أ/2 ،ج ﻣن اﻟﻣﺎدة  (8ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺣﻛﺎم
اﻟﺑروﺗوﻛوﻟﯾن اﻹﺿﺎﻓﻲ.

 .1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ.
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 -2أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔً ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺣﻛﺎم اﻟﺑروﺗوﻛوﻟﯾن اﻹﺿﺎﻓﯾﯾن )اﻟﻔﻘرﺗﺎن
/2ب/2 ،ه ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ(.
ﺛم أﺟرت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ أﯾﺿﺎ ً اﻟﺗﻘﺳﯾم اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟراﺋم ﺣرب
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟراﺋم ﺣرب ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺦ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻘﻧﯾن اﻟﺣرب ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم:
 -اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻷرﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ.

][ 1

 -اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ.

][ 2

 اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (3اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾراﻟدوﻟﻲ.

][ 3

 -اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ.

][ 4

وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﻧزاع ﻏﯾر
اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻘد ﺣرﺻت ﻻﺋﺣﺔ "أرﻛﺎن اﻟﺟراﺋم" ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ أﻣرﯾن:
اﻷول :أﻧﮫ ﻻ ﯾﺷﺗرط إدراك ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ أو ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﻧزاع.

][ 5

اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗطﻠب إدراك اﻟظروف اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﻟوﺟود ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ.
) (2ﺻور ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ

). 1م/2/8أ(.
) . 2م/2/8ب(.
) . 3م/2/8ج(.
) . 4م/2/8ه(.
 . 5وﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ )م.(2/32
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أوﻻً :اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ،وﺗﺗﺣﺻل ھذه
اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ أي ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺿد أﺷﺧﺎص ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﺷﺗراﻛﺎ ً ﻓﻌﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟذﯾن أﻟﻘوا اﻟﺳﻼح ،وأوﻟﺋك اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﻋﺎﺟزﯾن
ﻋن اﻟﻘﺗﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض أو اﻹﺻﺎﺑﺔ أو اﻻﺣﺗﺟﺎز أو ﻷي ﺳﺑب آﺧر.
وﺗﺗﻣﺛل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ:
 -1اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺗل ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮫ واﻟﺗﺷوﯾﮫ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ
واﻟﺗﻌذﯾب.
 -2اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺔ اﻟﺷﺧص وﺧﺎﺻﺔً اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ واﻟﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ.
 -3أﺧذ اﻟرھﺎﺋن.
 -4إﺻدار أﺣﻛﺎم وﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻋدام دون وﺟود ﺣﻛم ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺷﻛﯾﻼً ﻧظﺎﻣﯾﺎ ً
ﯾﻛﻔل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮭﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة اﻷﺧرى ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻷﻋراف اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﺗﻌﻣد ﺗوﺟﯾﮫ ھﺟﻣﺎت ﺿد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺻﻔﺗﮭم ھذه ،أو ﺿد أﻓراد ﻣدﻧﯾﯾن ﻻ ﯾﺷﺎرﻛون ﻣﺑﺎﺷرة ً
ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرﺑﯾﺔ.
 -2ﺗﻌﻣد ﺗوﺟﯾﮫ ھﺟﻣﺎت ﺿد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣواد واﻟوﺣدات اﻟطﺑﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻷﻓراد ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ
اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
 -3ﺗﻌﻣد ﺷن ھﺟﻣﺎت ﺿد ﻣوظﻔﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ،أو ﻣﻧﺷﺂت أو ﻣواد أو وﺣدات أو ﻣرﻛﺑﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن ﻣﮭﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم ﻋﻣﻼً ﺑﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺎ داﻣوا
ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻠﻣدﻧﯾﯾن أو اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
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 -4ﺗﻌﻣد ﺗوﺟﯾﮫ ھﺟﻣﺎت ﺿد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﯾرﯾﺔ
أو اﻵﺛﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وأﻣﺎﻛن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣرﺿﻰ واﻟﺟرﺣﻰ ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﺗﻛون أھداﻓﺎ ً
ﻋﺳﻛرﯾﺔ.
 -5ﻧﮭب أي ﺑﻠدة أو ﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ وإن ﺗم اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻧوة.
 -6اﻻﻏﺗﺻﺎب واﻻﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻹﻛراه ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻐﺎء أو اﻟﺣﻣل اﻟﻘﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻌرف ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة )/2و( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) ،[1 ](7أو اﻟﺗﻌﻘﯾم اﻟﻘﺳري أو أي ﺷﻛل آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﯾﺷﻛل
أﯾﺿﺎ ً اﻧﺗﮭﺎﻛﺎ ً ﺧطﯾرا ً ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف.
 -7ﺗﺟﻧﯾد اﻷطﻔﺎل دون اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻌﻣر إﻟزاﻣﯾﺎ ً أو طوﻋﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻓﻲ
ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرﺑﯾﺔ.
 -8إﺻدار أواﻣر ﺑﺗﺷرﯾد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧزاع ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﺑداعٍ ﻣن أﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن
اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن أو ﻷﺳﺑﺎب ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻠﺣﺔ.
 -9ﻗﺗل أﺣد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻣن اﻟﻌدو أو إﺻﺎﺑﺗﮫ ﻏدراً.
 -10إﻋﻼن أﻧﮫ ﻟن ﯾﺑﻘﻰ أﺣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة.
 -11إﺧﺿﺎع اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺟودﯾن ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ طرف آﺧر ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻟﻠﺗﺷوﯾﮫ اﻟﺑدﻧﻲ أو ﻷي ﻧوع
ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟطﺑﯾﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺑررھﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﺑﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺳﻧﺎن أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟري ﻟﺻﺎﻟﺣﺔ وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة ذﻟك اﻟﺷﺧص أوﻟﺋك
اﻷﺷﺧﺎص أو ﺗﻌرﯾض ﺻﺣﺗﮭم ﻟﺧطر ﺷدﯾد.
 -12ﺗدﻣﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌدو أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛم ھذا اﻟﺗدﻣﯾر أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻣﻣﺎ ﺗﺣﺗﻣﮫ ﺿرورة
ﺣرﺑﯾﺔ.

 .1ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺣﻣل اﻟﻘﺳري" إﻛراه اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل ﻗﺳرا ً وﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌرﻗﻲ ﻷﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن أو ارﺗﻛﺎب اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺧطﯾرة أﺧرى ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﺗﻔﺳﯾر ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣس اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣل.
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) (3اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺟراﺋم اﻟﺣرب
اﻋﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ھﻧﺎك أﻋﻣﺎل ﺷﻐب أو ﺣﺎﻻت اﺿطراﺑﺎت ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ،وﻣن ﺛم ﻗرر ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ
ﺗرﺗﻛب أﺛﻧﺎء ذﻟك ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎدة )/8ج(
ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ.
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺿﻣن اﻟﺑﻧد )د( ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة ) (8أن اﻟﻔﻘرة )ج( اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻣﺟرﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﻻت اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛل أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب أو أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﻔردة أو اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ
وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﺑﻧد )و( أن اﻟﺑﻧد )ه( ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﺑﯾن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺗﺑر اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛذﻟك ﻻ ﺗﻧطﺑﻖ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم دوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد
ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗطﺎول اﻷﺟل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ھذه
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت.
ﻋﻠﻰ أن أھم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة ) (8ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺗﺟرﯾم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣﻖ ﺻﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﺗﻌداد اﻟوارد ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ،ھو ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن )ج ،د( ﻣن اﻟﻔﻘرة ) (2ﻣﺎ ﯾؤﺛر
ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن ﺣﻔظ وإﻗرار اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أو ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻋن وﺣدة اﻟدوﻟﺔ
وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷروﻋﺔ".
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وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻟوﻻ ﻣﺎ ورد ﺑﻌﺟز ھذه اﻟﻔﻘرة ﻣن أن ﯾﻛون ﺗﺻرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
"ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷروﻋﺔ" ﻣﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﻧﺑﯾﮭﺎ ً واﺟﺑﺎ ً ﻋﻧد ﺗﺻرف اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻔﻘرة ) (3ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﺣﻛم ﺧرﻗﺎ ً ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ.
وإﺟﻣﺎﻻً ،ﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﺑﺎرة اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن ھذا اﻟﻘﯾد وﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )/2/8ه( ﻣﺗﻰ دﻋت إﻟﻰ ذﻟك أﺳﺑﺎب ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻠﺣﺔ )ه (8/أو "ﻣﻣﺎ
ﺗﺣﺗﻣﮫ ﺿرورات اﻟﻧزاع" )ه.(12/
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وإﺷﻛﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺗﺷﻛل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧطورة ﻛﺑرى ﻋﻠﻰ اﻟدول ،ﻓﻘد ﺗؤدي ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت إﻟﻰ
ﺳﻘوط أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ واﻧﮭﯾﺎر ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻧﮭﯾﺎرا ً ﺗﺎﻣﺎً ،ﻓﺿﻼً ﻋن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ
أﻣﺎم اﻟدول اﻷﺧرى ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷﺋون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﮭﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد رأى اﻟﺑﺎﺣث اﺗﺳﺎم ﺗطور اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑطء اﻟﺷدﯾد ،وﻣﺎزال اﻟﺧﻠط ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت.
وﺗﺗﻌدد ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﯾﻌد ﺗﻌﺎطﻲ اﻟدول ﻣﻌﮭﺎ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ،أو دول ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ
دوﻟﺔ وﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ.
وﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﮭدف
ﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺧرى ﻣﻊ ﺑﯾﺎن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ذات
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﺧرى
ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ
ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣظﺎھر ﻋدﯾدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺳﻠم واﻻﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﯾﯾن ،وﺑﯾن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف
اﻟﻌﺎم واﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﺑﯾن ھذا اﻟوﺿﻊ وذاك ﺗﻌﯾش اﻟدول وﻣواطﻧوھﺎ ﺣﺎﻻت
أﺧرى ﻣن اﻟﻌﻧف ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﻘﻼﻗل واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺛم اﻹرھﺎب ،واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓرق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ،
اﻟﺗﻲ ّ
وأﺧﯾرا ً اﻟﺣروب اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف .وﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظم
ﻛﻼَ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻔرد وواﺟﺑﺎﺗﮫ ﺧﻼل زﻣن اﻟﺳﻠم ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣددھﺎ زﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
وﻗد ارﺗﺑطت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ،
ﻣن ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﻧزاﻋﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻣردة ﻋﻠﻰ ھذه اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ،واﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺗﻔرزھﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدوﻟﺔ،
أو ﺣرب أھﻠﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم وﺗﻐﯾﯾره ﺑﻧظﺎم آﺧر ،أو ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن
ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﯾن أو أﻛﺛر ،ﺗرﯾد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف
ﺻورھﺎ وﺗﺗﻌدد وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ ،ﻧظرا ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ،ﻣن
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻟﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل ﻋﻠﻰ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت واﻟﺷوارع ﻓﻲ أﻏﻠب
اﻷﺣﯾﺎن.

][ 1

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ﺗﻌدد ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،أن اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻧذ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﺻورة

 .1ﺣﺎزم ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم :ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣدﺧل اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،2008 ،
ص.187
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ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺻور ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋدت اﻷﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ،وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ.

][ 1

ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ،ﺗﺗﺟﮫ أﻏﻠب اﻟدارﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺻورﺗﯾن ﺗﻘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎس ﻣﻊ ﻣﻔﮭوم
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وھﻣﺎ :اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،واﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻟﻔﺎرق
ﺑﯾن اﻟﺻورﺗﯾن أن اﻷوﻟﻰ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﻣﻔﮭوم واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ أﻗﺻﯾت اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻋن ھذا اﻟﻧطﺎق.

][ 2

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻼ اﻟﺻورﺗﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ. -اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ
ﺗﺗﻌدد اﻟﻧزاﻋﺎت ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﯾﻌد ﺗﻌﺎطﻲ اﻟدول ﻣﻌﮭﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ
ذات ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ،أو دول ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ
دوﻟﺔ وﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻧزاع ﻏﯾر ذي طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ؛ ﻻﺳﯾﻣﺎ وأﻧﮫ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﯾوم ﻣﺻطﻠﺣﺎت ،ﻋدﯾدة ،ﻣﻧﮭﺎ :أزﻣﺔ،
ﻓﺗن واﺿطراﺑﺎت داﺧﻠﯾﺔ ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ إرھﺎب ،ﺣرب أھﻠﯾﺔ ،ﺻراع داﺧﻠﻲ ..وﻏﯾر ذﻟك.

] [3

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن
ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت ،ﻛﺎﻟﺗﻣرد اﻟﻣﺳﻠﺢ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟم ﯾدرج ﺻورا ً
 .1ﻋدﻧﺎن داود ﻋﺑد اﻟﺷﻣري :ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ص.359
 .2ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.34
 .3أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.278
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أﺧرى ﻋدﯾدة ﺿﻣن ﻧﺻوﺻﮫ وأﺣﻛﺎﻣﮫ ،وھﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ "اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات
اﻟداﺧﻠﯾﺔ"؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدد ﺻورھﺎ داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ،
ﻓﺈن اﻻھﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻗد اﻧﺻب ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ وھﻲ اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺗﻣرد ﻓﯾﮫ
أﻗﺻﻰ ﻣداه ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ظﻠت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺻور ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ] [1؛ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ
ﺑﯾﺎن ﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ وأﺳس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻷول( ،واﻟﺷروط اﻟواﺟب
ﺗواﻓرھﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺿﻣن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ( وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ" :ﺻراع ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﯾدور ﺑﯾن طﺎﺋﻔﺗﯾن
ﺗﺗﺻﺎرﻋﺎن ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮫ وﯾﺑﻠﻎ ﺣدا ً ﻣن اﻻﺗﺳﺎع ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد
ﺛورة أو ﻋﺻﯾﺎن ﻣﺣدود".

][ 2

أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ؛ ﻓﻘد ﻋرف )ﻣﺎرﺗﯾﻧز( اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻌل ﺑﯾن
أﻋﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة؛ ﻣﻘﺗرﺑﺎ ً ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﯾﮫ )ﻛﺎﻟﻔو( اﻟذي ﻋرف اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ
"اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة".

][ 3

 .1ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.34
 .2أﺣﻣد ﻋز اﻟدﯾن ﻋﺑد ﷲ وآﺧرون :ﻣﻌﺟم اﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ ٬اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر،2002 ،
ص.631
 .3ﻋدﻧﺎن داود ﻋﺑد اﻟﺷﻣري :ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ص.359
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ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ" :اﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺧﺗﻼﻓﺎت أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ وﺑﯾن طرﻓﯾن وطﻧﯾﯾن ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟوﺻف ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻛل اﻻﺻطداﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗدور ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣردﯾن أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ".

][ 1

أﻣﺎ اﻟﻔﻘﯾﮫ )ﻓﺎﺗﯾل( ﻓﻘد ﻋرﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟواﺣد ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
ﯾﺳﻌﻰ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻷﺧر ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧﺎ أﻋدا ًء وﻻ ﯾﻌﺗرف أﯾﺎ ً ﻣﻧﮭم ﺑﺣﻛم ﻣﺷﺗرك ،ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﯾﺳﻌﻰ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء رؤﯾﺔ ﺗﺣﻘﻖ اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺣﻘوق اﻟطرف اﻷﺧر ﻷﺟل إﺛﺎرة اﻟﺧﻼف
واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣؤﯾدي اﻟطرﻓﯾن ،وﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻷطراف ﺣرﺑﺎ ً أھﻠﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗواﻋد إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،وأﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌداﻟﺔ واﻟﺷرف ﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ
اﻷطراف".

][ 2

وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،ھﻲ" :ﻛل ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ داﺧل دوﻟﺔ ﻣﺎ ،ﺗﺗواﺟﮫ ﻓﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،أو إﺛﻧﯾﺎت ،أو أﻋراق ،أو دﯾﺎﻧﺎت ،أو طواﺋف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وھدﻓﮭﺎ ھو
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔِ ،إذ ﺗﻧﮭﺎر اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣراﻓﻘﮭﺎ ،وﻻ
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘوات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ واﻷﻣن واﻟﻌدل واﻻﺳﺗﻘرار".

] [3

ﻋرﻓت اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﻣﺟﻣوع أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟذي ﯾﻘﻊ داﺧل ﺣدود
اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ،أو ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،أﯾﺎ ﻛﺎﻧت أﺳﺑﺎﺑﮫ ،وأﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت
درﺟﺔ اﻟﺗﻣزق ،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾرﻗﻰ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎدي ،أي اﻹﺟرام اﻟﻌﺎدي".

][ 4

 .1ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :وﺛﺎﺋﻖ وآراء ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﻋ ﱠﻣﺎن ،اﻷردن،
 ،2002ص330؛ ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص35-34؛ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.50
 .2ﻣﺳﻌد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن زﯾدان :ﺗدﺧل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.63
 .3أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.282
 .4ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.91
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ﻛﻣﺎ ذھب ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﮭدا ً ﺑﺑﻌض اﻟوﻗﺎﺋﻊ ،ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠك
اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺛوار اﻟذﯾن ﯾراﻗﺑون ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺟز ًء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ؛
ﻛﺎﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ) ،(1939-1936واﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ )،(1865-1861
واﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠﻔﺎدور وﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ورواﻧدا.

][ 1

اﺳﺗﻘر اﻟﻔﮭم ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻻ ﯾزال ذات اﻟﻔﮭم ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ
أﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷب داﺧل ﺣدود دوﻟﺔ واﺣدة ،أي اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻖ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  ،1949ﺑﺄﻧﮭﺎ :ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﻓﻲ أﺣد أراﺿﻲ اﻷطراف اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﺑﯾن
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣﺟم اﻟﺗﻣرد وﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﺟﺎﻧب
ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم] [2؛ أي ﺧﺿوع اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣردة ﻟﮭﯾﺋﺔ ﻗﯾﺎدة ﻣﻧظﻣﺔ واﺣﺗرم ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر؛ ﺛم أﺿﺎف اﻟﺑروﺗوﻛول
اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  1977ﻋﻧﺻرا آﺧر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ھذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن ،ھو ﻋﻧﺻر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ] [3؛
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ أن
ﯾﺿطﻠﻊ اﻟﻣﺗﻣردون ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﺗﺳﻘﺔ ،دون
ﺗﺣدﯾد وﺻف ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،ﻟذﻟك ذھب أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي ﺳﺑﻖ إﻋداد اﻟﺑروﺗوﻛول
إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.

][ 4

ﻛﺎن ﻣن أھم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم -1949واﻟذي ﻋدل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﺟﻧﯾف -أن ﯾﺣﻠﮭﺎ ھﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﮭوم

 .1ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.17
 .2اﻟﻣﺎدة ) (1/1ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم .1977
 .3ﻟﻌروﺳﻲ أﺣﻣد :اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﻟـدى اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳﻠﺣـﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻻﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ :ﻛﺗﺎب
أﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﻣرﻛز ﺟﯾل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،2018 ،ص.265
 .4ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد :اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻲ ﺟواﻧﺗﻧﺎﻣو ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران ،اﻟﺟزاﺋر ،2013 ،ص13؛ رﻗﯾﺔ
ﻋواﺷرﯾﺔ :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.34
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اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺗرﻛزت ﺣول ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أطول اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وأﺷدھﺎ ﺟدﻻً][ 1؛ ﺑﺣﯾث
ﺑرز اﺗﺟﺎھﺎن ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ :اﺗﺟﺎه ﻣﺿﯾﻖ ،وآﺧر ﻣوﺳﻊ؛ ﻓﻘد ذھب
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺳﻊ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛل ﻧزاع ﯾﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻊ ﺟﻣﺎﻋﻲ وﺣد
أدﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﺑدون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣدة اﻟﻧزاع ،أو أن ﯾﺳﯾطر اﻟﻣﺗﻣردون ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻹﻗﻠﯾم وﻏﯾرھﺎ
ﻣن اﻟﺷروط ،وﺑﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻛون ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أوﺳﻊ ﻣن أن ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻓﻲ ﺻورة
اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ.

][ 2

ذھب اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﺿﯾﻖ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺻورة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻧزاﻋﺎت؛
ﻓﮭﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن ﻟﺟوء اﻟﻣؤﺗﻣرﯾن ﻓﻲ ﺟﻧﯾف إﻟﻰ اﺻطﻼح اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن
ﻣؤداه اﻻﻧﺻراف إﻟﻰ ﺷﻲء آﺧر ﻏﯾر اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻔﻧﻲ اﻟدﻗﯾﻖ اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ اﻟﺗﻣرد
أﻗﺻﻰ ذروﺗﮫ وﻣﻧﺗﮭﺎه ﻣن ﺣﯾث ﺗﺟزﺋﺔ أوﺻﺎل اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ] [3؛ وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻐﻠﯾب اﻟﻧظرة
اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻧﺻب ﻧﺣو ﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻔﻧﻲ اﻟدﻗﯾﻖ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻧزاع ﻓﯾﮭﺎ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻣزق داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ.

][ 4

وﻟﻘد أدت ﺳﯾﺎدة اﻟﻧظرة اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ھذا اﻟﻣﻔﮭوم
ردﯾﻔﺎ ً ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻧﻲ اﻟدﻗﯾﻖ ،ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺑﻠوغ اﻟﻧزاع ﻓﯾﮭﺎ أﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ أﻧﮭﯾﺎر وﺗﻣزق ﺑﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ] ،[4وﻟﮭذا ﺟرى ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ:
"ﺗﻠك اﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺧﺗﻼﻓﺎت إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ وﺑﯾن طرﻓﯾن

 .1ﻧزار اﻟﻌﻧﺑﻛﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2010 ،ص194؛
ﻋﻣر ﻣﻛﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،ﺟﻧﯾف،
 ،2016ص.44
 .2ﻋدﻧﺎن داود ﻋﺑد اﻟﺷﻣري :ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ص.359
 .3ﺣﺎزم ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم :ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣدﺧل اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.166
 .4ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.34
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وطﻧﯾﯾن ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟوﺻف ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻛل اﻻﺻطداﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣردﯾن أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ".

][ 1

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ذھب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ وﺑﻌض ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ ﺣروب اﻻﻧﻔﺻﺎل وﺣروب اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ؛
ﻓﺎﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﮭدف إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات داﺧﻠﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﮭدف ﺣروب اﻻﻧﻔﺻﺎل إﻟﻰ
اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﺷطر ﻣن اﻹﻗﻠﯾم وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﻖ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ،إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت دوﻟﺔ اﻷﺻل ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﺟﻧﺎس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
أﻣﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ وﺣروب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ،ﻓﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺣروب اﻟﺗﺣرر
اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟود ﻋﻧﺻر أﺟﻧﺑﻲ ،وھو اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﺗﻔﺗﻘده اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
أﺻﻼً ﺑﯾن طرﻓﯾن ﯾﻧﺗﻣﯾﺎن إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟدوﻟﺔ.

][ 2

ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ" :ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ داﺧل دوﻟﺔ ﻣﺎ ،ﺗﺗواﺟﮫ ﻓﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﻧﺗﻣﻲ
إﻟﻰ طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،أو ﻓﺋﺎت إﺛﻧﯾﺔ ،وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋراق ،أو ﺟﻣﺎﻋﺎت وطواﺋف دﯾﻧﯾﺔ وﻣذھﺑﯾﺔ ،وھدﻓﮭﺎ
ھو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،إِ ْذ ﺗﻧﮭﺎر اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﻣراﻓﻘﮭﺎ،
وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘوات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ واﻷﻣن واﻟﻌدل
واﻻﺳﺗﻘرار".

][ 3

ﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻓﻖ ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ،واﻟذي
ﯾﻌرﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ" :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛوار ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎدﺗﮭم وﺗﺳﯾطر ھذه اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟزء

 .1ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺛﺎﺋﻖ وآراء ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
ص330؛ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص50؛ ﻋﻣري ﻋﺑد
اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ص.35-34
 .2ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص18؛ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.50
 .3أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.282
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ﻣن اﻹﻗﻠﯾم ،وﻟﮭﺎ ﺟﯾش ﻣﻧظم ﯾطﺑﻖ ﻗواﻋد اﻟﺣرب ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻋﺗرﻓت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺳﯾطر اﻟﻣﺣﺎرﺑون ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﺣرب"؛ أو ﺑﺣﺳب ﺗﻌرﯾف
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺣدﯾث ،ﺑﺄﻧﮭﺎ" :ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ
ﻓﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أﺧرى ،وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺎدة
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ".

][ 1

ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ھﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ،ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ
اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،ﺑل ﺗﺷﯾر ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك إﻟﻰ )ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻟﯾس ﻟﮫ طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ( ،وھو ﻧﻔس ﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﺑﮫ
ﻣﺛﻼ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻧب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ"
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﺻل ﻣﻊ أطراف ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺳر أو ﻓﻲ اﻟﻌﻠن ،وﺗﺳﺗﺧدم ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ "ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ" أو "اﻟداﺧﻠﯾﺔ" ،ﺣﯾث ﯾﻌﻛس ھذان اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ][2؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ھو ﻧﻔﺳﮫ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،ﻣﺎزال
ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺟدل اﻟداﺋر ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎھﯾن اﻟﻣوﺳﻊ واﻟﺿﯾﻖ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت وﺗﺣدﯾد ﺻورھﺎ؛ أي
أن ھذا اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي أﺳس ﻧظرﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وإﻧﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻹرادة اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون
إﺳﺑﺎغ أوﺟﮫ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 3

ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أﺛﯾر ﺣوﻟﮭﺎ ﺟدل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ذو أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻋﻠﻰ
اﻟﻘواﻧﯾن واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ أﺛﯾر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻣﻊ اﻟﺣوﺛﯾﯾن وھل وﺻل إﻟﻰ أن
ﯾﻌﺗﺑر ﻧزاع ﻏﯾر دوﻟﻲ أم ﻧزاع دوﻟﻲ ،وﻣﺎ أﺛﯾر ﺣول اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،وھل أﺻﺑﺣت
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣرب أھﻠﯾﮫ أم ﺑﻘﯾت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻛل ﻣن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﺷﻣﯾر

 .1أﺣﻣد ﺧﻔﺎﺟﻲ :اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،دراﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻري ﻟﻠدراﺳﺎت ،اﻟﻘﺎھرة 8 ،ﻓﺑراﯾر
 ،2019ص.4
 .2ﻟﻌروﺳﻲ أﺣﻣد :اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﻟـدى اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳﻠﺣـﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻻﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ص.266
 .3ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.36
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اﻟﮭﻧدﯾﺔ واﻟﺷﯾﺷﺎن ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ،واﻻﺧﺗﻼف ﺣول ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﻣﺎ ﻛﻧزاﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ أم ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣرﻛﺎت
ﺗﺣررﯾﺔ] [1؛ ﻛل ھذا ﺟﻌل ﻣن أﻣر ﺗﺣدﯾد ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ أﻣرا ً ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺻﻌوﺑﺔ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺷروط اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ
ﻛﺎن اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻗد ذھب إﻟﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﺷروط ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷرط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن:

][ 2

اﻟﺷرط اﻷول؛ أن ﯾﻛون طرﻓﻲ اﻟﻧزاع :اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟوﺣﯾد،
واﻟﺛوار أو اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.
اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﯾﻛون اﻟﺛوار أو اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻗد ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﺣﺗﻼل ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ.
اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث :إدارة اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﺣﺗل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺛوار إدارة ﻣﻧظﻣﺔ.
وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ھذه اﻟﺷروط ﻗد ﺗم إﻋﺎدة طرﺣﮭﺎ وﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف
ﻟﻌﺎم 1949؛ ﻓﻘد ﺣددت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠك "اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور
ﻓﻲ أﺣد أراﺿﻲ اﻷطراف اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺗﻣردة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣﺟم اﻟﺗﻣرد وﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﻣن
اﻟﺗﻧظﯾم".

][ 3

ﻏﯾر أن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  1977ﻛﺎن أﻛﺛر ﺗطﻠﺑﺎ ً ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺿﺎف ﻋﻧﺻر اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻛﺗﻔت

 .1ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص)أ(.
 .2ﻋدﻧﺎن داود ﻋﺑد اﻟﺷﻣري :ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ص.362-361
 .3اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم .1949
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ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺿطﻠﻊ اﻟﻣﺗﻣردون ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ
وﻣﺗﺳﻘﺔ دون ﺗﺣدﯾد وﺻف ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ؛ وﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ذھب أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي ﺳﺑﻖ
إﻋداد اﻟﺑروﺗوﻛول إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.

][ 1

وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ھﻲ اﻟﺻورة اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺻور اﻟﻌﻧف
اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺧﻠﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾؤﺧذ ھذا اﻟطرح ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت
واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻌﺎﺻر.

][ 2

وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم ھذه اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
وﻟﯾس ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺣرب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ،وھﻲ "ﻛل ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ
ﻟﯾس ﻟﮫ طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ﯾدور داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻲ وﺿد ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﺑﯾن ﻗوات أو ﻓﺋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن
اﻟﺳﻛﺎن ﻣﺗﻣردة ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮭﺎ وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ،ﺑدرﺟﺔ ﻣن
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟﺷدة ﺗﺟﻌل ﻣﻧﮫ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻣرد ﻓوﺿوي ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم ،أو ﻋﺻﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن
واﻟﻣﻛﺎن ،أو أي ﺻورة أﺧرى ﻣن ﺻور اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﻔﺿﻲ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻧﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮭﺎ إﻟﻰ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ وﺑﺣﺳب ﺗطور
اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ واﺗﺧﺎذه ﻗﺎﻋدة ﻟﺷن ھﺟﻣﺎت ﻣﻧﺳﻘﺔ ﺿد اﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﻓﻲ ظل اﺣﺗرام
ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن وأﻋراف اﻟﺣرب اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت".

][ 3

 .1ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.35
 .2ﻧزار اﻟﻌﻧﺑﻛﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.194
 .3اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.195
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ﻧرى أن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻔﺗرض أن
ﯾﺟﻌل ﻣﻔﮭوم ھذه اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ھو ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻔﮭوم اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،طﺎﻟﻣﺎ وأن
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﯾس إﻻ ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻣﺎزال اﻟﻐﻣوض ﯾﻛﺗﻧف اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﯾﺣرص ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ
إﯾﺟﺎد ﻓروق ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدول

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﯾﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ "اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ"؛ إذ ﯾراد ﺑﺎﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
"ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،أو ھﻣﺎ ﻣﻌﺎ ً داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ھذا اﻟﻘﻠﻖ ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻣظﺎھرات واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻓﺋﺎت
أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋرﻗﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺿد ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ،ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻘواﻋد
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ".

][ 1

وﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﮭوم اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻷول( ،ﺛم اﻟﺗﻌرض ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻓﺋﺔ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻣﻔﮭوم اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻧص اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌد
ﻧزاﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ] [2؛ ﻛﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ،وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻌرﺿﯾﺔ ،ﺗﺎرﻛﺎ ً ﺑﺎب اﻟﻘﯾﺎس ﻣﻔﺗوﺣﺎ ً ﻓﻲ ھذا
 .1ﻣﺳﻌد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن زﯾدان :ﺗدﺧل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟ ُﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.84
 .2اﻟﻣﺎدة ) (2/1ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم .1977
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اﻟﻣﺟﺎل][1؛ وھذا ﺑدوره ﻣﺎ ﺟﻌل اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت
ﻣوﺿوﻋﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

][ 2

ﻻ ﺷك أن ﻓﻲ ھذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺻرﯾﺢ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣن داﺋرة
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وﯾﺻﻌب ﻷي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أن ﺗﺟزم ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺑﻣﻧﺄى ﻋﻧﮫ ،وذﻟك رﻏم اﺗﺳﺎم ﺣﺎﻻت
اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ.

][ 3

ﻟﻘد ﺟرى ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ "ﻧزاع ﯾﻧﺷب داﺧل إﻗﻠﯾم دوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوات
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ھوﯾﺗﮭﺎ ،أو ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺗﺻﺎرع ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ،
وﻟﻛﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺗﺎل ﻧزاﻋﺎ ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾن وأن ﯾﻣﺗد ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ
ﻣﺎ ،أﻣﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﺗﺗﺳم ﺑﺗﻣزق ﺧطﯾر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﻊ ذﻟك
ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً".

][ 4

ﻟﻛن وﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻣﺎل إﻟﯾﮫ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،إﻻ أن
ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻟم ﯾﺳﻊ إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺗوﺗرات واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺿﻣن ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ،وإﻧﻣﺎ ﺳﻌﻰ
ﻓﺣﺳب إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد ذﻟك اﻟﺗﺻور اﻟﺿﯾﻖ ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي أي ﺷرط اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ؛ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ اﻟذي طرﺣت ﻓﯾﮫ ﻓﻛرة ﺑروز ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﺣداھﺎ
ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى اﻟﺻور اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻔوﺿوﯾﺔ،
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧوﻋﺎ ً ﺟدﯾدا ً ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم وﺗﻘوم ﻓﻲ
ﻣواﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﺎت أﻗل ﺗﺄطﯾرا أو ﻗوات اﻟﺛوار أو ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ

 .1أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.299
 .2ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.59
 .3ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.89
 .4ﺑرﻛﺎﻧﻲ ﺧدﯾﺟﺔ :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
اﻟﺟزاﺋر ،2008 ،ص.51
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وﺗﻌدد اﻟطواﺋف اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷﺑﮫ ﻣﻧظﻣﺔ وﺑدون ﻗﯾﺎدة واﺿﺣﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺻﻌب ﻣﻌﮫ ﺗﺣدﯾد
اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑﺔ وﺗذﻛﯾرھم ﺑﺎﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

][ 1

وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺗﻧص ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗدي واﻟﻌرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف واﺿﺢ وﻣﺣدد ﻟﻣﻔﮭوم
اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ] [2؛ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾرى ﻓﯾﮫ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﺻﻌوﺑﺔ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف
ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات وﺟﯾﮭﺔ ،أھﻣﮭﺎ أن اﻟظروف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وأن اﻟﻌﻧف
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺧذ أﺷﻛﺎﻻً ﻋدة إﻟﻰ درﺟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﮭﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف واﺿﺢ ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً.

][ 3

ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺟرى ﺗﻌرﯾف اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ" :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺗرات
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑﺻورة ﻋﺷواﺋﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ،وﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻧظﯾم
ﻣﻌﯾن ﺑﻘﺻد زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ،وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻻﺿطراﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﺷرطﺔ وﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﯾش".

][ 4

ﻛﻣﺎ ﺟرى ﺗﻌرﯾف اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣواﺟﮭﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺗﻛون ﻣزﻣﻧﺔ أو
ﻗﺻﯾرة اﻷﻣد ،ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺂﺛﺎر داﺋﻣﺔ أو ﻣﺗﻘطﻌﺔ وﺗﻣس ﻛﺎﻣل اﻷراﺿﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﺟزء
ﻣﻧﮭﺎ أو ﺗﻛون ذات ﺟذور دﯾﻧﯾﺔ أو إﺛﻧﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺧﻼف ذﻟك"][ 5؛ أو ھﻲ "اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل
ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺧطﯾرة أو ﻣﺳﺗﻣرة ،وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﻣواﻗف واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﺻﺎﻋد ﺑﺎﻟﺿرورة
إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﻔﺗوح ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻠطﺎت ﻗوات ﺷرطﺔ ﻛﺑﯾرة ،وﺣﺗﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻧظﺎم

 .1ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.16
 .2أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.299
 .3ھﺎﻧز ﺑﯾﺗر ﻏﺎﺳر :ﺷﻲء ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ :اﻗﺗراح ﻟوﺿﻊ ﻣدوﻧﺔ ﻟﻘواﻋد
اﻟﺳﻠوك ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،ﺟﻧﯾف ،ﺳوﯾﺳرا ،اﻟﻣﺟﻠد )،1988 ،(76
ص.6
 .4اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،س .73
 .5ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :وﺛﺎﺋﻖ وآراء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.208
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داﺧل اﻟﺑﻠد وﻗد ﺗﺗﺑﻧﻰ إﺟراءات ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﺗﻣﻧﺢ ﻣزﯾدا ً ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻠﺷرطﺔ أو اﻟﻘوات
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ".

][ 1

وھﻧﺎك ﻣن ﻋرﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ "أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ ﻗوات اﻟﺷرطﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً اﻟﺟﯾش
دون أن ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺳﺗﻣرة".

][ 2

ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ وإن ﻛﺎﻧت ﻻ
ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
واﻟﻣﻧﺷﻘﯾن ،ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺧطورة واﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﺧﻼﻟﮭﺎ وﺗﺗﺧذ
ھذه اﻟﺣﺎﻻت أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻣرد واﻟﻧزاع ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺷﺑﮫ ﻣﻧظﻣﺔ
واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ".

][ 3

وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﺧﺗﻼل ﺟذري ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،ﺗﻌﺑﯾرا ً ﻋن رﻓﺿﮭم وﻣﻌﺎرﺿﺗﮭم أو
اﺳﺗﯾﺎﺋﮭم ﻣن وﺿﻊ ﻣﻌﯾن ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻣﻧﻌزﻟﺔ وﻣﺗﻔرﻗﺔ ،وﻻ ﯾﺷﺗرط
ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗوﺗرات أن ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻛطرف ،ﻓﻘد
ﺗﻛون ﺑﯾن ﻓﺻﺎﺋل أو ﺟﻣﺎﻋﺎت دون أن ﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﻧﺟد ذﻟك ﯾﺣدث ﺑﯾن طواﺋف ﺣزﺑﯾﺔ".

][ 4

ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ،ﺳﻌت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻋطﺎء ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﮫ؛ إذ ﻋرﻓت اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ
"اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ وإن ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ

 .1ﻓواﻧﺳواز ﺑوﺷﯾﮫ ﺳوﻟﯾﻧﯾﮫ :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺗرﺟﻣﺔ :أﺣﻣد ﻣﺳﻌود ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن،
ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،2005 ،ص.120
 .2ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.60
 .3ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :وﺛﺎﺋﻖ وآراء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.206
 .4ﻣﺎرﯾون ھﺎروف ﺗﺎﻓل :اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر إزاء ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧف داﺧل اﻟﺑﻼد،
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،ﺟﻧﯾف ،ﺳوﯾﺳرا ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،1993 ،(31ص.113
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ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺧطورة واﻟﺷدة وﺗﺷﻣل أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧطوي ھذه اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ
أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :ﻣن ﺗوﻟد ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺗﻣرد إﻟﻰ ﺻراع ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ وﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛم،
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗردى ﺣﺗﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺻراع ﻣﻔﺗوح ،ﺳﺗﻠﺟﺄ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﻗوات ﺿﺧﻣﺔ
ﻣن اﻟﺷرطﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﺟﯾش ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ".

][ 1

وﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺎس ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧص اﻟﺗﻌﻠﯾﻖ اﻟذي أوردﺗﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ) (2/1ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977ﯾﻔﮭم ﻣﻧﮫ
أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ "ﺣﺎﻻت ﺧطﯾرة ،ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،دﯾﻧﯾﺔ ،ﻋرﻗﯾﺔ ،إﺛﻧﯾﺔ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
… ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑﻖ أو ﺗﻠﺣﻖ ﻓﺗرات ﻧزاع ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ،أو اﺿطراﺑﺎت
داﺧﻠﯾﺔ"؛ وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗوﻓر أﺣد أو ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

][ 2

 .1اﻋﺗﻘﺎﻻت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
 .2ارﺗﻔﺎع أﻋداد اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن.
 .3ظروف اﻋﺗﻘﺎل ﺳﯾﺋﺔ أو ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.
 .4إﻟﻐﺎء اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻣﺗداد ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ،أو ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ.
 .5ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗﻔﺎء.
وﻗد ﺗﻛون ھذه اﻟظواھر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ أو ﻣﻧﻔردة ﺗﻌﻛس رﻏﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إﺟﻼء آﺛﺎر اﻟﺗوﺗر ﻟﻠﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع][ 3؛ إﻻ أﻧﮫ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾظل ﻣن ﺣﻖ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻗواﺗﮭﺎ

 .1ﺑرﻛﺎﻧﻲ ﺧدﯾﺟﺔ :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.52
 .2ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :وﺛﺎﺋﻖ وآراء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص208؛ أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.299
 .3ﺣﺎزم ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم :ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣدﺧل اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.166
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اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺛل ھذه اﻻﺿطراﺑﺎت وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر اﻟداﺧﻠﻲ ،واﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم دون أن ﯾﻧﻘﻠب اﻟﻧزاع
إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ.

][ 1

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،إﻻ أن ھﻧﺎك ﺗﻼزم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ،ﻓﻲ
ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﻖ ﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗم
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮫ ﺑﺻورة ﺳﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺗواﺟد ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ،ﻛﻣﺎ
ﺗﺗواﺟد إذا ﺣدﺛت ﻣﺻﺎدﻣﺎت وأﻋﻣﺎل ﺗﻣرد ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﻗﺗﺎل ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺑﯾن ھذه
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﺷرطﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﺟﯾش ﻟﺗدارك اﻷوﺿﺎع.

][ 2

ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ،أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑﻖ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻟﻛن اﻟدول ﺗرﻓض أن ﺗﻌطﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺔ ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺗزاﯾدة أو اﻟﺗوﺗرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻋﺗﻘﺎل ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﻧظﺎم][3؛ وأن اﻻﺿطراﺑﺎت
واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب واﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺗﻣرد واﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ظواھر ﺗﺧﺗﻠف
ﻓﻲ اﻟﺷﻛل واﻟدرﺟﺔ ،رﻏم اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو ﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ] [4؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﺗم ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻻﺿطراﺑﺎت ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﺗﺣدث ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق أن ھذه اﻟدول ﺣرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻟظﺎھرة ،ﺑل
ﻻﺑد ﻟﮭﺎ ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻌﮭود واﻟﻣواﺛﯾﻖ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

] [5

ﯾﻼﺣظ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ،أن ﻛل ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ ﻣﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث وﻗوﻋﮭﺎ داﺧل إﻗﻠﯾم دوﻟﺔ واﺣدة ،وﺗﺷﻛل ﺗﮭدﯾدا ً ﻟﮭﺎ ،وأن ﻛل ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت

 .1أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم
أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.299
 .2ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص40؛ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.52
 .3ﻋﻣر ﻣﻛﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.44
 .4ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.54-53
 .5ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.89
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واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ،إذ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ أو
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻣردة ذاﺗﮭﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن
ﺣﯾث ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟ ُﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﻓﺎﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻘط ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم
اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻛون اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ وﻏﯾر ﻣﻧظم ،ﻓﻲ
ﺣﯾن ﺗﻛون ﻣﻧظﻣﺔ وﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة أطول
ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

][ 1

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻓﺋﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑدء اﻟﻔﻘﮫ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن ﺻور اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ
ﻣظﺎھر ﻋﻧف ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،وھو ﺗﯾﺎر دﻓﻌت ﻧﺣوه دول ﺗرى أﻧﮫ ھذا اﻟﻌﻧف ﻻﺑد ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ ﺑﻛﺎﻓﺔ
اﻟوﺳﺎﺋل ،وھو ﻋﻧف ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﻲ ﺣدوده اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﻘﻼﻗل]  ،[2وﻻ ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ
ﺗؤدي إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻛﻠﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻣﻔﮭوم ﺣﻖ ﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺻﯾر وﺗطﺑﯾﻘﮫ.
وﻗد ﻋرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ظواھر ﻋﻧف ﻣﺗﻌددة اﻷﺷﻛﺎل ﻟﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ أزﻣﺎت ﻣﻣﺗدة
وأزﻣﺎت ﻣﻧﺳﯾﺔ] ،[ 3ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻌود وﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ھو اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب واﻟﺣرب ﻋﻠﻰ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﻓﻲ ﻏﺎﻟب ھﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗﺟﺎوز اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣد ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮫ ﻗوات

 .1ﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌراق،2012 ،
ص.55
 .2ﻋﺎﻣر اﻟزﻣﺎﻟﻲ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب
اﻷﺣﻣر ،ﺗوﻧس ،1997 ،ص.41-40
 .3ﻓراﻧﺳوا ﺟروﻧﻔﺎﻟد وﻟوراﻧس ﺗﯾﺳﯾﯾﮫ :ﻣﻧﺎطﻖ رﻣﺎدﯾﺔ ،أزﻣﺎت ﻣﻣﺗدة ،ﺻراﻋﺎت ﻣﻧﺳﯾﺔ :ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2001 ،(12ص.73
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اﻷﻣن ﻣن ﻗوة ﻟﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧظم اﻟذي ﯾﮭدد
أﻣن اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﻘرارھﺎ.
أوﻻً :اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺧوﺿﮭﺎ اﻟدول ﺑﺄﻧﮭﺎ:

][ 1

 -1ﻟﯾﺳت ﺣرﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺳﻛري ﻓﺣﺳب.
 -2ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻧﺧرط ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرطﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ.
 -3ﻣواﺟﮭﺔ ﻟﮭﺎ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -4ﺣرب طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد.
إﻻ أن ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻌﻘﯾد اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب ھو ﻋدم وﺟود ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ أو ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن
ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣظﺎھر أو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل
اﻹرھﺎب.

][ 2

ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐﻣوض اﻟﻣﻘﺻود أو ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻗﺑل اﻟدول اﻟذي
ﯾﺣﯾط ﺑظﺎھرة اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب ،وﻛوﻧﮫ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻔﮭوم ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺻﻠب اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت

. Salifou, F. (2013). Nature juridique de la situation de conflit armé au nord du Mali en
2012-2013: Qualification à la lumière du droit international humanitaire. Ancien membre
et Vice- Président de la Commission du droit international de l’ONU à Genève membre et
rapporteurde la Commission d’enquête de l’ONU sur le génocide au Rwanda,
Switzerland.
 .2أﻧظر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻹرھﺎب ،اﻟﺻﻛوك اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ،ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول اﻟﻣوﻗﻊ :2020/1/12
https://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtml
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻧظر أﯾﺿﺎً :ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﺷﻛري :اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ "دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗدة" ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن،
 ،1991ص .240ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن :ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻘرارات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ
اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﺑﯾروت.2011 ،
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اﻟدوﻟﺔ أي أﻧﮫ أﻣر ﺳﯾﺎدي ،ﻻ ﯾﺧل ﻛل ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻟﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺿرورة "ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ" ،وﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﮫ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻌﺎم "اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ".

][ 1

وھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ أﯾﺿﺎ ً ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ رأﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺑﺷﺄن ﺗﺣرﯾم اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وأﻧﮫ "ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺷك ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار وﺟوده وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮫ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ".

][ 2

وﻛﺎن

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﻘﺿﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻗد رأى "أن ﺷرط ﻣﺎرﺗﻧز ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌرﻓﻲ ﻷن ذﻟك ﻏﯾر ﺿروري ،وإﻧﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﮫ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻌﺎم ﺑوﺻﻔﮭﺎ
ﻣﺑﺎدئ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺄﻛﯾدھﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺣوال اﻟﻣﺗﻐﯾرة".

][ 3

وﻻ ﺗﺷﺎرك اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﻣواﻗف ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻘول "أﻧﮭﺎ ﻣﻧﺣرطﺔ ﻓﻲ
ﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب" ،وﺑذﻟك ھﻲ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر دوﻟﻲ ،ﻟﺗرى أن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  1949ﻟﯾﺳت ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻷطراف اﻟﻧزاع
اﻟﻣﺳﻠﺦ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ] ،[ 4ﻟﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎﻣﻠو اﻟﺳﻼح ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﯾن ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟم ﯾﻌرف ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ.

][ 5

ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻗل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹرھﺎب إﻻ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ رﺑطت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ .وﻗد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻣﻔﮭوم

 .1أي ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﺷرط ﻣﺎرﺗﻧز ،اﻟذي أﺳﺳﺗﮫ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم  ،1899وﻛذﻟك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم  ،1907وﻣن
ﺛم اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  ،1949واﻟﺑروﺗوﻛوﻻن اﻹﺿﺎﻓﯾﺎن ﻟﻌﺎم .1977
2
. Juillet (1996). Cour internationale de justice recueil des arrêts, avis consultatifs et
ordonnances licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Genève, p.38.
 .3اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻓﺗوى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر 16 ،ﻣﺎرس.2016 ،
4
. ICRC (2011). Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés
contemporains. Document établi par le Comité international de la Croix-Rouge, présenté
au XXXI e Conférence Internationale De La Croix-Rouge Et Du Croissant-Rouge,
Genève, Suisse du 28, p.15.
 .5ﺳراب ﺛﺎﻣر أﺣﻣد :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺗل ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ،2012 ،
ص.102-97
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اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻻ أن أوﺿﺣﮭﺎ ﻟﻔﮭم ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻛﺎن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺟﺎءت ﺑﮫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﻋﺎم  ،[1]2002وﯾﺑﻘﻰ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ ﻣرھوﻧﺎ ً ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻟدول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك ،دون أن
ﺗﺗطرق اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺿد ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت إﺟراﻣﯾﺔ،
ﻓﺈن اﻷﻓﻌﺎل ﻛﻠﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌد ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ] ،[ 2إﻻ أن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﮫ -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر -ﯾرى أن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ذﻟك أن "ھذه اﻟﻘراءة ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي ﻗراءة ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﺿﯾﻖ ...وأن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠﻖ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻟﯾﺣدد ھل ھﻧﺎك ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ؟"

][ 3

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﯾﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﯾوم ،وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدد ﺻور ھذه اﻟﻧزاﻋﺎت وﺗﻣﺎﺳﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﮭوم ﺳﯾﺎدة اﻟدول ،ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻧظرا ً ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد
ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﺻور ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل ظﮭور ﺟﯾل آﺧر ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ
ﻗد ﺗزﯾد ﺿراوﺗﮭﺎ ﻋن اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي.

 .1اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﺎم  :2000ھﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣؤﻟف ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﻣوﺟود
ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وھذا اﻟﮭﯾﻛل ﯾﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺗﺿﺎﻓرة وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف أﺧرى.
ﯾﻘﺻد ﺑﺗﻌﺑﯾر "ﺟﻣﺎﻋﺔ ذات ھﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ً ﻟﻐرض اﻻرﺗﻛﺎب اﻟﻔوري ﻟﺟرم ﻣﺎ ،وﻻ ﯾﻠزم
أن ﺗﻛون ﻷﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أدوار ﻣﺣددة رﺳﻣﯾﺎ ً ،أو أن ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺿوﯾﺗﮭم ﻓﯾﮭﺎ ،أو أن ﺗﻛون ذات ھﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ.
2
. ICRC (2015). Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés
contemporains. Option Déjà Cité, Genève, p.13.
3
. Ibid, p.13
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﺿﺢ ذرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﺗﻣﺎرس
ﻧزﻋﺎﺗﮭﺎ وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ،اﻧطﻼﻗﺎ ً ﻣن اﻋﺗﻘﺎدھﺎ ﺑﻘدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻠص ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ أﻣﺎم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﻣن اﻟﺿرورة ﺑﻣﻛﺎن وﺿﻊ اﻟﺣدود اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أوﻟﻰ ﻋن اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺛم ﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷب ﺑﯾن اﻟدول ،وﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ طﺎﺑﻌﺎ ً دوﻟﯾﺎ ً أو ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ
ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً "اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ" ،وذﻟك ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.
وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺑﺣث ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
اﻟﻣدوﻟﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ّ

اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗوﻓر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﮭﺎ وﺻورھﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻرﺗﻛﺎب
اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﯾﺗﺟﺎوز ﻧطﺎق ﺿﺣﺎﯾﺎھﺎ ﻣﺟرد اﻷﻓراد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ ،ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،وھم أﻛﺛر اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ داﺋﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺣروب واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ][ 1؛ وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف
ﻣﺣدد ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ -ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ دوﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر دوﻟﯾﺔ -ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﺎ دﻓﻊ

 .1ﺳﻠطﺎن ﺣﺎﻣد :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،1986 ،ص.247
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إﻟﻰ اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدة ﻟﮭﺎ )اﻟﻔرع اﻷول( ،ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﮫ ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت
ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ( .

اﻟﻔرع اﻷول :ﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
أوﻻً :اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ذھب ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌدد وﺗﺑﺎﯾن
واﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﻛل أو ﻻ ﺗﺷﻛل أي ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ،ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟﺣدث ﯾﺷﻛل ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ أم ﻻ ،اﻟرﺟوع إﻟﻰ إﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ][ 1؛ ﻓﯾﻣﺎ ذھب ﺟﺎﻧب
آﺧر إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻣﻔﮭوم ﻋﺎم ﯾطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر أو ﺑﯾن دوﻟﺔ وﻛﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﻻ ﯾﺷﻛل دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﺑﯾن دوﻟﺔ وﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧﺷﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ﻋرﻗﯾﺗﯾن أو طﺎﺋﻔﺗﯾن أو
ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣن دوﻟﺔ واﺣدة أو ﻋدة دول".

][ 2

وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ،ھو "ﺗدﺧل اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟدوﻟﺔ ﺿد دوﻟﺔ أﺧرى وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﮭﺟوم اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣﺷروﻋﺎ أو ﻏﯾر ﻣﺷروع"][3؛ وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ،ﻓﺈن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻻ ﯾﺷﻣل
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﻛﺎﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛﺑﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.

][ 4

ﺑﯾد أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ھو اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻛل
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ دوﻟﺔ ﻣﺎ أو ﻋدة دول طرﻓﺎ ً ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻊ طرف آﺧر،

 .1ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.6
 .2أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.5
 .3ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﺟوﯾﻠﻲ :اﻟﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر ،2002 ،ص.274
 .4أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.5
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أو أطراف آﺧرﯾن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھذا اﻟطرف أو ﺗﻠك اﻷطراف ﺗﻣﺛل دوﻻً أم ﻻ] [1؛ وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ،أو أي ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ آﺧر ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر،
وﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﯾﻌﺗرف أﺣد اﻷطراف ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌوب اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻛم
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ،واﻻﺣﺗﻼل اﻷﺟﻧﺑﻲ ،واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ،ﻛل ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌوب ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرھﺎ.

][ 2

اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻻﺧﺗﻼف وﺗﺑﺎﯾن اﻷدوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت
ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن؛ وﻟﮭذا ﺟرى اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ "ﻣوﻗف دوﻟﻲ أو داﺧﻠﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن
اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻘﯾم ﺑﯾن أطراف ﺗﻛون ﻋﻠﻰ وﻋﻲ وإدراك ﺑﮭذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺗواﻓر
اﻟرﻏﺑﺔ ﻟدى ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف -ﻻ ﯾﺗﻔﻖ -ﺑل رﺑﻣﺎ ﯾﺗﺻﺎدم ﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻷطراف
اﻷﺧرى"] [3؛ ﻓﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗوﺟد أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺻدام ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن،
وإذا وﺟود أﻛﺛر ﻣن طرف ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧزاع اﻟﺣﺎﺻل ﯾﻛﺳب ﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.

][ 4

ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ،ﺗﻌرﯾﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ "ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن اﻟدول ﺑﻘﺻد
ﻓرض وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ"] [5؛ وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ھو "اﺳﺗﺧدام
اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل طرﻓﯾن ﻣﺗﺣﺎرﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﻻ ﺑد أن ﯾﻛون أﺣدھﻣﺎ ﺟﯾش ﻧظﺎﻣﻲ ،وﺗﻘﻊ
ﺧﺎرج ﺣدود أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺗﺑدأ ﻋﺎدة ً ﺑﺈﻋﻼن ،وﺗﺗوﻗف ﻷﺳﺑﺎب ﻣﯾداﻧﯾﺔ )وﻗف اﻟﻘﺗﺎل( أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
)اﻟﮭدﻧﺔ( وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺳﻼم أو ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺻﻠﺢ"][6؛ أو ھو "ﻛل ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ أطراﻓﮫ اﻟدول -أو ﻏﯾرھﺎ

 .1ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد :أﺻول اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم -اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ -اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول :ﻗﺎﻧون اﻟﺣرب،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،2003 ،ص.25
 .2ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑو ھﯾف :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟطﺑﻌﺔ ) ،(11ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،1975 ،ص.780
 .3ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.7
 .4ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑو ھﯾف :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.780
 .5ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻠم واﻟﺣرب ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،2001 ،
ص.439
 .6أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،أﻋﻣﺎل ﻧدوة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب
اﻷﺣﻣر" :اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷﻖ ،دﻣﺷﻖ،ﺳورﯾﺎ ،دﯾﺳﻣﺑر
 ،2003ص.102
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ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى -ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن وراﺋﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﺎﻟﺢ ذاﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ،
ﻣﺗﻰ اﺗﺟﮭت إرادﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب وﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻌﮫ ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ".

][ 1

ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  ،1949واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ھو "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ أو
أي اﺷﺗﺑﺎك ﻣﺳﻠﺢ آﺧر ﯾﻧﺷب ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻷطراف اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻌﺗرف
أﺣدھﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ ﻹﻗﻠﯾم أﺣد اﻷطراف
اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾواﺟﮫ ھذا اﻻﺣﺗﻼل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ".

][ 2

ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (4/1ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻷول اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻌﺎم  1977ﻋﻠﻰ أن ﯾﺷﻣل ﻣﻔﮭوم
اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ "اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺿل ﺑﮭﺎ اﻟﺷﻌوب ﺿد اﻟﺗﺳﻠط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري
واﻻﺣﺗﻼل اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺿد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻟﺣﻖ اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر،
ﻛﻣﺎ ﻛرﺳﮫ ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻹﻋﻼن اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ
واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة".

][ 3

ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻷول اﻹﺿﺎﻓﻲ ﯾﺟب
أن ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وھو اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻘوات اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدوﻟﺔ أو أﻛﺛر أو ﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،وأﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭذه اﻷﺣداث
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ آﺧر ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻔوﺿﻰ

 .1ﺣﺎزم ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم :ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣدﺧل اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.18
 .2اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  1949ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎل ﺟرﺣﻰ وﻣرﺿﻰ وﻏرﻗﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر.
 .3اﻟﺑروﺗوﻛول اﻷول اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻌﺎم .1977

85

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻛل ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﮭﺎ][ 1؛ ﻓﺎﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺷﻧﮭﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻷﻣﯾرﻛﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻋﺎم 2002
ﺑﺣﺟﺔ ﺗدﻣﯾر اﻷﺳﻠﺣﺔ ذات اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣل ،واﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻷرﺟﻧﺗﯾن وﺷﯾﻠﻲ ،وﻛذﻟك اﻟﺣرب ﺑﯾن اﻟﻌراق
واﯾران ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺷﻧﮭﺎ اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﯾت ﻋﺎم  1990ﻛﻠﮭﺎ ﻧزاﻋﺎت
ﻣﺳﻠﺣﺔ دوﻟﯾﺔ.

][ 2

وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾطﺑﻖ ﻗواﻋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﻧزاع ذا طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ أو داﺧﻠﻲ؛ وﯾﺗﻔﻖ ﻏﺎﻟب اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ أن ھذا اﻟﺗﻣﯾﯾز اﺻطﻧﺎﻋﻲ] [3؛ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر
ﻓﺎﺻل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ھو ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم أﺣد اﻷطراف اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻗواﺗﮫ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﺑﯾن ﻗوات ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧﺷﻘﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺎت
ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ أﺧرى وﺗﻣﺎرس ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾﻣﮫ وﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻧظﺎﻣﯾﺔ.

][ 4

ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺎﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺄﻧﮫ
ﯾﺗﺿﻣن أﺳﺎﺳﺎ ً اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل طرﻓﯾن ﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن ،وﻻﺑد أن ﯾﻛون أﺣدھﻣﺎ ﺟﯾش ﻧظﺎﻣﻲ
وﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺣدود أﺣد اﻟطرﻓﯾن ،وﯾﺑدأ اﻟﻧزاع ﻋﺎدة ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ،وﺗﺗوﻗف ﻷﺳﺑﺎب ﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﻛﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘت ﻣن أﺟﻠﮭﺎ اﻟﺣرب أو دﺧول طرف ﺛﺎﻟث وﺗوﻗﯾﻊ ھدﻧﺔ أو اﺗﻔﺎق ﺻﻠﺢ
ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠطرﻓﯾن.

][ 5

 .1ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.73
 .2أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.6
 .3ﺟﯾﻣس ج .ﺳﺗﯾورات :ﻧﺣو ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻣدول،
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻌدد ) ،2003 ،(580ص.1
 .4ﺣﺎﻣد ﺳﻠطﺎن وآﺧرون :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر ،1978 ،ص.758
 .5ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟذوب :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،2007 ،ص.92
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟدول -أي ﺑﯾن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ-
وﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑرﯾﺔ أو ﺑﺣرﯾﺔ أو ﺟوﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺗﺳﺎع ﻣﺳرح
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ ،وﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف ﻣﺎ وﻣﻌﻠوم ﻛﺈرﻏﺎم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺿوخ ﻟﻣطﺎﻟب
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾﺔ أو اﺣﺗﻼل ﺟزء ﻣن أراﺿﯾﮭﺎ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣل أو ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر
ﺷوﻛﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ.

][ 1

ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻣﻛن اﺑراز ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

][ 2

 .1أﻧﮫ ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر ،ﺣﯾث أﻧﮭﺎ داﺋﻣﺎ ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن دول ،وﻟﯾس ﺑﯾن أﻧﺎس
ﻋﺎدﯾﯾن ،أو ﺑﯾن طواﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔ ،أي أﻧﮫ ﯾﻠزم ﻟﻘﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ارﺗﻛﺎزھﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً
ﻋﻠﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن ﺟﯾوش ﻧظﺎﻣﯾﺔ.
 .2ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻷوﺟﮫ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧزاع ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم؛ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﻣﯾﯾزه ﻋن ﻛل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻘﺳرﯾﺔ ،ﻣن ﺟﺎﻧب ،واﻷﻋﻣﺎل اﻻﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورھﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر.
 .3اﺗﺟﺎه إرادة أطراف اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻌﮫ
ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﯾﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ أن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑطﺎﺑﻌﯾن ﺟوھرﯾﯾن،
ھﻣﺎ :اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﻠﺢ ،واﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ،وﻛﻼھﻣﺎ ﯾﻣﯾزان ﺑﯾن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﻲ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ

 .1ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.74
 .2ﺣﺎزم ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم :ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣدﺧل اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.39 ،19
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ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﯾد أﻧﮫ ﯾﺟدر أﯾﺿﺎ ً اﻟﺗطرق ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ.

اﻟﻣدوﻟﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻊ ﺗﺷﻌب وﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدول ،وﺗزاﯾد ﺣﺎﻻت اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﺑﺎت ﯾؤﺛر وﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،
وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺣظر اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ،وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺻﯾف ھذا اﻟﻧوع ﻣن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗدﺧل ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺣد اﻷطراف أو ﻟﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﻧزاع ،وھذا ﻣﺎ
أدى إﻟﻰ ظﮭور ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ" ) Internationalized Armed
(Conflict؛ وھو اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻣﺻطﻠﺣﺎ ً واﻗﻌﯾﺎ ً وﻓﻘﮭﯾﺎ ً أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ،ﻷن اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﯾﮫ] ،[ 1وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣﻔﮭوم ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔرع اﻷول( ،وﻣﺎ ﯾﺛﯾره ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻣﻔﮭوم ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
أن ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﮫ ﻟﯾس ﺟدﯾداً؛ ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1948ﻗدﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﻘرﯾرا ﯾوﺻﻲ ﺑﺄن ﺗطﺑﻖ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﻣﺟﻣل ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر
ً
"ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟذي ﻟﯾس ﻟﮫ طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ أو
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أو اﻟﺣروب اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷب ﻓﻲ إﻗﻠﯾم طرف أو أﻛﺛر ﻣن اﻷطراف
اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة"؛ وﻓﻲ ﻋﺎم  1971أوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻗدﻣﺗﮫ إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺑراء

 .1ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑو :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻗﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب
اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2015 ،(59ص.20
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اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن ،ﺑﺎﻗﺗراح آﺧر ﯾﺳﺗﮭدف وﺟوب ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺟﻣل ﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣروب
اﻷھﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺗدﺧل ﻗوات أﺟﻧﺑﯾﺔ.

][ 1

وﻗد ﺑرزت ﻣﺷﻛﻠﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗﮭم دوﺳﻛو ﺗﺎدﯾﺗش )(Duško Tadic؛ ﻓﻘد اﺿطرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع ﻓﻲ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟرﺟوع
ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻧﯾﻛﺎراﻏوا ﻋﺎم  1986ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ
ﻓﮭم دﻗﯾﻖ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ھذا اﻟﻧزاع][ 2؛ ﻓﻘد أوردت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ وأﺿﺎﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم
اﻟﻣزدوج اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧوﻋﺎ ً ﺟدﯾدا ً ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ" :ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺟدل أن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﯾﻌﺗﺑر
دوﻟﯾﺎ ً إذا ﻧﺷب ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،إذا ﻧﺷب ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ داﺧﻠﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم دوﻟﺔ
ﻣﺎ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﺑﺢ دوﻟﯾﺎ ً أو ﯾﺗﺧذ ،ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻠظروف ،طﺎﺑﻌﺎ ً دوﻟﯾﺎ ً ﺑﺟﺎﻧب ﻛوﻧﮫ ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً داﺧﻠﯾﺎ ً إذا
ﺗدﺧﻠت دوﻟﺔ أﺧرى ﻓﻲ ھذا اﻟﻧزاع ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎل ﻗواﺗﮭﺎ ،أو ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك إذا ﻛﺎن ﺑﻌض
اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﻘﺎﺗﻠون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى".

][ 3

ﻛﻣﺎ ﺗُﻌرف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻷﺻل
ﻣدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺳﻠّﺣﺔ ﺑﯾن أطراف داﺧﻠﯾﯾن وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺎ وﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺻﺑﺢ ّ
ﺗدﺧل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﻠّﺢ واﺣد أو أﻛﺛر ،ﻟﻣﺳﺎﻧدة أﺣد أطراف اﻟﻧزاع أو أﻛﺛر ﻣن طرف ،وذﻟك ﺑﮭدف
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﻧزاع وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺳوا ًء أﻛﺎن ھذا اﻟﺗدﺧل ﺑﺷﻛل
ﻋﻠﻧﻲ أو ﻣﺳﺗﺗر".

][ 4

 .1ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد أﺣد أطراف اﻟﻧزاع ،أو ﻛﻼھﻣﺎ ،ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة
ﻗوات ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗوﻓرھﺎ دوﻟﺔ أﺧرى ،ﯾطﺑﻖ أطراف اﻟﻧزاع ﻣﺟﻣل اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧطﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ" :ﺟﯾﻣس ج .ﺳﺗﯾورات :ﻧﺣو ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻣدول ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،1ھﺎﻣش رﻗم  ،6ص.20
 .2ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑو :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻗﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.21
 .3أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.19-18
 .4ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑو :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻗﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.20
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وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ھﻲ "ﻧزاﻋﺎت ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑدء داﺧﻠﯾﺔ ،وﺑﻌد ﺗدﺧل أﺟﻧﺑﻲ -ﻣن ﻣﺟرد دﻋم
ﻣﺎدي وﻟوﺟﯾﺳﺗﻲ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري -اﻛﺗﺳﺑت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ً ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ".

][ 1

ﯾﺛﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧزاع اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣدول ﺟدﻻً ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن وﺿﻊ ﻣﻌطﻰ ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً أم ﻻ،
وإذا ﻛﺎن ﻛذﻟك ،ﻧزاع داﺧﻠﻲ أم دوﻟﻲ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﺗﻘﺎﺗل ﻗوات ﻣن ﺑﻠد أﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟﻣﺗﻣردﯾن أو اﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟواﺿﺢ إذا
ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ ،وﯾﺳﻣﻰ ﻣﺛل ھذا اﻟﻧزاع ﺑـ اﻟﻧزاع
اﻟﻣدول ،إن اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺑوﺳﻧﺔ وأﻧﺟوﻻ وﻣؤﺧرا ً ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﯾﻣن وﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻣﺛﻠﺔ ھﺎﻣﺔ
اﻟداﺧﻠﻲ
ﱠ
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ.

][ 2

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗدوﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺗﺛﯾر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱞوﻟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻧظرا ً ﻟوﺟود
ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ وﺻف ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت واﺧﺿﺎﻋﮫ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؛ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛ ّل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎﺗﮫ ﺣدد ﻧوﻋﯾن ﻓﻘط :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ) International
 ،(Armed Conflictsواﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ) Non-International Armed
(Conflicts

][ 3

وأﻣﺎم ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻛون أﻣﺎم ﻧزاع ﺗﺧﺗﻠط ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻣﺎ

ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أي ﻗﺎﻧون ھو اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع أو ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻧزاع،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟﺎﻣد ﺑﯾن "دوﻟﻲ وﻏﯾر دوﻟﻲ" ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻣﻛن

 .1ﺑرﻛﺎﻧﻲ ﺧدﯾﺟﺔ :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.46
 .2طﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺎج إﺑراھﯾم وﻣﺎﯾﺎ اﻟدﺑﺎس :اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن :دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.203
 .3ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑو :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻗﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.20
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أن ﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﻧﺎورات ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗﺑل اﻟدول أطراف اﻟﻧزاع وداﺋﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻧﮫ.

][ 1

أوﻻً :أھم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرھﺎ ﺗدوﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﻣﻛن إﺑراز أھم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

][ 2

 .1إن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﯾﺗطﻠب وﺟود ﺗﻛﯾﯾــف ﻗــﺎﻧوﻧﻲ
ﻟﮭــذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ،إﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻧزاﻋﺎ ﻣﺳﻠﺣﺎ دوﻟﯾﺎ ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻧزاﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،أو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻧزاﻋﺎ ﻣﺳﻠﺣﺎ ﻏﯾر دوﻟﻲ ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾــر اﻟدوﻟﯾﺔ؛ وھذا أﻣر ﺻﻌب ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻐﻣوض وﺗداﺧل اﻷطــراف
اﻟﻣدول ،إذ ﯾﻛون اﻟﻧزاع ﺑﯾن ﻓﺻﺎﺋل داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎﺗﻠﺔ وﻛل ﻓﺻﯾل ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ
ّ
ﻣدﻋوم ﻣن دوﻟﺔ أو دول أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺎت وأطراف أﺟﻧﺑﯾﺔ ،وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣواﺟﮭﺎت
ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾــن دوﻟــﺗﯾن أو أﻛــﺛر أو ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺳﻠﺣﯾن ﻓﺄﻛﺛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
 .2ﻋدم ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣﺳﺎواة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك دﻓﺎﻋﺎ ً ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ وﻓﺻﺎﺋل
ﻣﺗﻣردة أو
ﻣﺟرد وﺟود ﻗوات
اﻟﻣﺗﻣردﯾن ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﻛﺎر
ّ
ّ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻘوات أﯾﺔ ﺣﻘوق ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻣدول.
واﻟﺗﻣرد
اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ
ّ
ّ
 .3إن ﻏﯾﺎب ﺗوﺻﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ وﻋدم وﺟود ﺗﻛﯾﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ ،ﯾُﻣﻛن اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻣن ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ظروف

 .1أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.18
 .2ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑو :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻗﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.21
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اﻟﻧزاع ،ﺣﯾث أﻧﮫ ﻓﻲ ظ ّل ﻏﯾﺎب ﺟﮭود ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﺿﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻛل طرف ﺑﺄن ﯾوﺻف اﻟﻧزاع ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ.
 .4إن ﻋدم وﺟود ﺗوﺻﯾف دﻗﯾﻖ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھو
ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﻌﺿﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء ﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن
اﻟﻧزاﻋﺎت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرك ﺑﺎب اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﻔﺗوﺣﺎ ً أﻣﺎم
اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﻧزاع اﻟﺳوري وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ
ﯾﻌﺗرض ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاع اﻟﺳوري اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ أﻧﮫ ﻣﺎزال ﻣﺳﺗﻣرا ً وﯾﺗﻌرض
ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أطراف اﻟﻧزاع اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷطراف اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟطﺎرﺋﯾن ،وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى
اﻧطﺑﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻋدﻣﮫ.
ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻛﺎﻧت طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻌﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  .1977ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎھدات واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت دوﻟﯾﺔ.
وﺗﻛﺗﺳب اﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻠد ﻣﻧذ ﻣﺎرس  2011أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﺣداث ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗرات واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻗواﻋده اﻟﻌرﻓﯾﺔ.
ﺣﯾث ﺑدأت اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر ﻣﺎرس  2011ﺑﻣظﺎھرات واﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺗطﺎﻟب
ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ،وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻣﺎرس ﻣن ذات اﻟﻌﺎم ﺧرﺟت ﻣظﺎھرات ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ درﻋﺎ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾف
ﺑﻌض اﻷطﻔﺎل وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﻧﺎھﺿﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﻣدرﺳﺔ
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ﺗﺄﺛرا ً ﺑﺄﺣداث ﻣﺎ أطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺛورات ﻓﻲ ﺗوﻧس وﻣﺻر ،وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ
ﺗطورت ھذه اﻟﻣظﺎھرات ﻟﺗﻌم ﻣﻌظم أرﺟﺎء اﻟﺑﻼد.
وﻓﻲ  28ﻣﺎرس  2011ھﺎﺟﻣت اﻟﻘوات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ )اﻟﺟﯾش( ﻣدﯾﻧﺔ درﻋﺎ ووﺻل ﻋدد اﻟﻘﺗﻠﻰ
اﻟﻣدﻧﯾﯾن إﻟﻰ أﺣد ﻋﺷر أﻟف وﺗم ﺗوﻗﯾف ﻋدد ﻛﺑﯾر ﺟدا ً ﻣن اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن وازدادت ﺣدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘوات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ً ﺑﺎزدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻣظﺎھرات وﻛﺛﺎﻓﺗﮭﺎ.

][ 1

وﻓﻲ أﻏﺳطس  2011أُﻋﻠن ﻋن ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﺣر اﻟﻣؤﻟف ﻣن ﻣﻧﺷﻘﯾن
ﻋن اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻣن ذوي اﻟرﺗب اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻣدﻧﯾﯾن ﺣﻣﻠوا اﻟﺳﻼح
ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻗوات اﻟﻧظﺎم.

][ 2

وﻗد ﺷﻛل ﻧوﻓﻣﺑر  2011ﺗﺎرﯾﺧﺎ ً ﻓﺎﺻﻼً ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وازدﯾﺎد ﻋدد
اﻟﻘﺗﻠﻰ ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ،وﺗﺷﻛﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت اﻧﺿﻣﺎﻣﮭﺎ
إﻟﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﺣر .وﻛﺎن ھذا اﻷﺧﯾر ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺟﻣﺎت ﺿد اﻟﻘوات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗرﻏﻣﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ.
وﻛﺎﻧت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗد أﺻدرت ﺗﻘرﯾرا ً ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  2011ﺟﺎء
ﻓﯾﮫ "أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺳوب اﻟﻌﻧف اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﮭﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدى اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري
اﻟﺣر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻻ ﯾطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧزاع اﻟواﻗﻊ".

][ 3

وﻓﻲ  22ﻓﺑراﯾر ﻋﺎم  2012أﺻدرت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘرﯾرا ً آﺧر ﺟﺎء ﻓﯾﮫ "إن درﺟﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ
اﻟﻣواﺟﮭﺎت وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ً إﻻ أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﯾﺻل
 .1رﯾز إرﻟﯾﺦ :ﺗرﺟﻣﺔ راﻣﻲ طوﻗﺎن ،داﺧل ﺳورﯾﺔ "ﻗﺻﺔ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم أن ﯾﺗوﻗﻊ" ،ﺑﯾروت ،اﻟدار
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ،2015 ،ص.81
 .2اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.247
3
. Nations Unies (2011). Conseil des droits de l'homme. Rapport de la commission d'enquête
international indépendante sur la république arabe syrienne, France.
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إﻟﯾﮫ اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﺣر واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺧرى ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎزال ﻏﯾر ﻣﻧطﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ".

][ 1

وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎرس  2012أﺻدرت "ھﯾوﻣن راﯾﺗس وﺗش" ﺗﻘرﯾرا ً ﺗﺳﺗﻧﻛر ﻓﯾﮫ ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم
ﺣرب ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ إدﻟب]  ،[2إﻻ أن ﺗوﺻﯾف ﺟراﺋم اﻟﺣرب ﯾﺳﺗدﻋﻲ وﺟود ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ
ﻣﺳﺑﻖ.
وﻓﻲ  14ﯾوﻟﯾو  2012أﻋﻠﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﻣﺗﺄﺧرة أن "اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ھو ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﻲ"]  ،[3إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻌﻣم ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻧزاع ﺑل ﻗﺻرﺗﮫ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطﻖ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواﺟﮭﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ
درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف  1949ﺧﺎﺻﺔ أن ﺳورﯾﺎ
ﻏﯾر ﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ .1977
وﻓﻲ  26ﯾوﻧﯾو  2012أﻋﻠن اﻟرﺋﯾس اﻟﺳوري -ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة -أن ﺑﻼده
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ .وﺣﺗﻰ ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻧت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗد أﺣﺻت ﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﻗﺗﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ،وﺳﺗﻣﺎﺋﺔ وﺳﺑﻌون أﻟف ﻻﺟﺊ ﺧﺎرج ﺳورﯾﺎ ،وﻣﻠﯾوﻧﻲ ﻧﺎزح داﺧل ﺳورﯾﺎ.

][ 4

وﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎؤل ،ھل اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻛﺎفٍ ﻟﺗﺣوﯾﻠﮫ إﻟﻰ
دوﻟﻲ .أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺟزء ﻣن ھذا اﻟﻧزاع ﺧﺎﺻﺔً اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ واﻟدول
اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ؟

. Nations Unies (2012). Conseil des droits de l'homme. Rapport de la commission d'enquête
international indépendante sur la république arabe syrienne, France.
2
. Human Rights (2012). They burned my heart. War Crimes in Northern Idlib during peace
plan negociations, USA, p.38.
 .3أﺣﻣد إﺷﺮاﻗﯿﺔ :ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻨﺺ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﻣﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻷردن 7 ،ﻣﺎرس،2016 ،
ص.32
 .4ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد ،اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.233
1
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ھﻧﺎك أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺳورﯾﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗورﯾد
اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ،وﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﺣر]  ،[1وﻣﻣﺎ
ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن ھذا اﻟدﻋم ﯾﻣﺛل اﻧﺗﮭﺎﻛﺎ ً ﻟﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗدﺧل وﺣظر اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة .وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾوﺟد أدﻟﺔ
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺗﻠك اﻟدول أو أي دوﻟﺔ أﺧرى ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﺳﯾﻖ وﺗﻧظﯾم أو ﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻟﻠﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﺣر ،وﻟم ﯾظﮭر ﺑﺷﻛل ﻛﺎفٍ أن أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري
اﻟﺣر ،وﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أن اﻟﻧزاع اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺎزال ﻏﯾر دوﻟﻲ .وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ھذا اﻟﺳؤال
ﻣطروﺣﺎ ً ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻏﯾر اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﺣر ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺗﻌﻣل ﺗﺣت
اﻹﺷراف أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟدوﻟﺔ أﺧرى ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ [ 2].ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﻗد ﯾﺗواﺟد ﻧزاع
ﻣﺳﻠﺢ دوﻟﻲ آﺧر ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻧزاع اﻟداﺧﻠﻲ إذا ﻧﺷرت دوﻟﺔ أﺧرى وﻟو ﺳرا ً أﻓرادا ً ﻣن ﻗواﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.
وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ھﻧﺎك أدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋددا ً ﻣن اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﺎھﺎ دول أﺧرى
ﯾﻘﺎﺗﻠون ﻣﻊ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺿد اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري اﻟﺣر وﻏﯾره ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﺛل ﺣزب ﷲ واﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟذي
وﻓره ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻣن ﻏطﺎء ﺟوي وﻏﯾره .وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻐﯾر ﺗورط ھذه اﻟدول واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاع اﻟذي ﻻ ﯾزال ﻏﯾر دوﻟﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ إﯾﺎه.

][ 3

وﺧﻼل اﻷﺣداث ،ﻗﺎﻣت إﺳراﺋﯾل ﺑﻘﺻف ﺟوي ﻟﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺣﺟﺔ
اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﺻول أﺳﻠﺣﺔ ﻓﺗﺎﻛﺔ إﻟﻰ ﺣزب ﷲ ﺗﮭدد أﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﺎﻋﺗﺑرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أن ھذه

 .1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.233
 .2أﺣﻣد إﺷراﻗﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.33
 .3اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.34
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اﻟﮭﺟﻣﺎت ﺗﻣﺛل اﻋﺗدا ًء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ وﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،وﻗد اﻟﺗزﻣت إﺳراﺋﯾل اﻟﺻﻣت ،ﺛم
ﺻرﺣت ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري وﻟﯾس ﻓﻲ ﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣرب ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.

][ 1

وﯾرى اﻟﺑﻌض أن ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﻌداﺋﻲ ﻻ ﯾﺷﻛل ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً دوﻟﯾﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻷن إﺳراﺋﯾل ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﮭﺎ ﻧﯾﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺣرب ،إﻻ أن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ھذا اﻟﻌﻣل
اﻟﻌداﺋﻲ ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ وﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ اﻟﻣﻧﻔردة واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻧزاﻋﺎ ً ﻣﺳﻠﺣﺎ ً دوﻟﯾﺎ ً ،وأن ﺗوﻓر اﻟداﻓﻊ ﻟﯾس ﻟﮫ
أي أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺣﺗﻰ ﻋرﻓﻲ أو اﺟﺗﮭﺎدي ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﻣل اﻟﻌداﺋﻲ اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻛﺎن ﻣﻘﺻودا ً.

][ 2

ﺛم ﺷﮭد اﻟﻧزاع اﻟﺳوري ﺗﺣوﻻت ﻛﺑﯾرة ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺑروز ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ "ﺑﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ" وﺳﯾطرﺗﮫ ﻋﻠﻰ
ﺟزء ﺟﻐراﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻗﻠﯾم وﺗﺷﻛل اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺗﮫ وﻋﺑور ﺣزب ﷲ ﻣن ﻟﺑﻧﺎن إﻟﻰ
ﺳورﯾﺎ ﻟﻠﻘﺗﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﺿد ﻗوات اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،واﻟﺗدﺧل اﻟروﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،وﻋﺑور اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛردي إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺳورﯾﺔ.
ﻛل ذﻟك ﻟم ﯾﻐﯾر ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﺳوري ،وﻣﺎزال ﻧزاﻋﺎ ً ﻏﯾر دوﻟﻲ.
وأﺧﯾرا ً ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻧزاع اﻟﺳوري ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن اﺗﻔﺎق وﻗف إطﻼق ﻧﺎر ﺑﯾن اﻷطراف
اﻟﻣﺗﺣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء "ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ" ،وﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣطﺑﻘﺎ ً طﺎﻟﻣﺎ ﻟم
ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻌد ﻛﻠﯾﺎ ً ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎرﯾﺔ.
ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ،أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱞوﻟﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺷﻛل
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻧظرا ً ﻟوﺟود ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ وﺻف ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت واﺧﺿﺎﻋﮫ ﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ دوﻟﯾﺔ وﻏﯾر دوﻟﯾﺔ.
ﺑﺻورة إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن اﻟﺧﻠوص إﻟﻰ أن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ دوﻟﯾﺔ وﻏﯾر
دوﻟﯾﺔ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺗوﺻﯾف ،أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ

 .1ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.235
 .2أﺣﻣد إﺷراﻗﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.34
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ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧوع ﻣﻧﮭﺎ ،ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ھذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺷدﯾد ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌد اﻟﺗطور اﻟذي أﺣدﺛﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻓﻲ ،واﻟذي ﺑﺎت ﯾطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺗﻘﺎرب ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﻣﺎزاﻟت ﺗرى أن ھذا اﻟﺗطور ﻟﯾس ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﺑﻌد ﻟدﻣﺞ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ واﺣدة ،ﺑﺳﺑب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣﺳم ﺑﻌد إﻟﻰ اﻵن.
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اﻟﺧـــــﺎﺗﻣﺔ
ﺗﻌد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ إﺣدى ﺳﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺑداﯾﺔ
اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون ،ﻓﻘد ﺳﻘطت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﺣروب داﺧﻠﯾﺔ وﺣروب
أھﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وأﻟﺣﻖ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧراب
واﻟدﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻌوب ﺗﻠك اﻟدول .ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﯾﺗﺟﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺳن
اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻻﺗﺑﺎع أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﺷر واﻟﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣدﻣرة اﻟﺗﻲ
ﺗﺧﻠﻔﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت.
وﻗد أظﮭرت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟم ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﺗﻌرﯾف واﺿﺢ ﻟﻠﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ
اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻌﺎم  ،1977أو ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،2005وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾوﻏوﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟرواﻧدا اﻟﺗﻲ
أﺧذت ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﺗﻧوع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﻋطت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﮭﺎ ،وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑل ﺗﻌداه إﻟﻰ ﻣﺎ
اﻋﺗﻣدﺗﮫ اﻟدول اﻷطراف ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ -اﻟﺗﻲ
ﺳﺗﺧﺗص ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء -رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗرﻛت أﺛﺎرھﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳدت ﻣﻌﺎﻟﻣﮭﺎ ﻓﻲ
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﺻوص ﻣﺿﯾﻘﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﻣﺎزال اﻟﺧﻼف ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺣول ﻣن ﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ واﻋﺗﺑﺎره دوﻟﯾﺎ ً أم ﻏﯾر
دوﻟﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣدى اﻋﺗﺑﺎره ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﮫ ،وﻣدى ﺣﻖ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
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ﺗﺷﮭد اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎره ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺳﯾﺎدة أم ﻻ؟ ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻷﻣور ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﻗواﻋد
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع.
ﻛﻣﺎ أظﮭرت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺟﮭود اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑُذﻟت ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم  1949وﺑروﺗوﻛوﻟﯾﮭﺎ
اﻹﺿﺎﻓﯾﯾن ﻟﻌﺎم  ،1977ﻟم ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣرﺟو ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎھرة اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻵﻟﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣرﺟوة ﺑﺷﺄن ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ:
أوﻻً :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
طور اﺟﺗﮭﺎد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم
.1
ﱠ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وأدﺧﺎل ﻣؤﺷرات وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﺳم ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻧزاع وﺗﻣﯾﯾزه
ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻛﺎﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ.
 .2ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺣداث ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟواﻗﻊ ﯾﺷﻛل ﻧزاﻋﺎ ً
ﻣﺳﻠﺣﺎ ً ﻣن ﻋدﻣﮫ ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮫ ،ﻓﻘد ﺗوﺟد ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ
اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ آﺛﺎر اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ وﻻ ﺗوﺟد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﺿررا ً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف.
 .3ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن دوﻟﻲ أو ﻏﯾر دوﻟﻲ ،وھذا اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣزدوج
ﺑﯾن دوﻟﻲ وﻏﯾر دوﻟﻲ ﻗد أﻛدﺗﮫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ "ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ".
 .4ﺗﻣﺛل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدول ﺑﺷﺄن ﺗدﺧل طرف آﺧر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺳﯾﺎدﺗﮭﺎ وأﻣﻧﮭﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ،أﺣد
أﺳﺑﺎب إھﻣﺎل ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺳوء ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ.
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 .5ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﺻﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺟرد ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻧﺎﺻرھﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗراﻣﮭم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾدﻓﻌﮭم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻟﺗزام اﻷﻣﺛل
ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ.
 .6ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻛﺎﻓﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺂﻻﺗﻲ:
أ-

أﺳرى اﻟﺣرب ،ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﺻل اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎﺣرة أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗراف ﺑوﺻف اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن.

ب -ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺛل :اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟدوﻟﻲ ،وﻧظﺎم
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻣﯾﺔ.
ج -وﺿﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟد ﻟﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ.
د -اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻵﻣﻧﺔ واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﺳﻼح.
 .7ﻻزال ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ دوﻟﯾﺔ وﻏﯾر دوﻟﯾﺔ آﺛﺎره اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭذه اﻟﻧزاﻋﺎت ،أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
 .8ﺗﻌدد اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف ،ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ھﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻧﺷر وﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﮫ ،وﻟﻛن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﺗﺗﻌدد اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف )ﻣﺟﺎﻟس إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ھﯾﺋﺎت ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ،
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﻣﺣﺎﻛم دوﻟﯾﺔ ،دوﻟﺔ ﻏﯾر طرف( وھو اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ
أن ﯾؤدي أﺣﯾﺎﻧﺎ ً إﻟﻰ ﺗﺿﺎرب اﻵراء ،وﺻدور ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧدة
إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺛﯾر اﺿطراﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
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 .9ﯾﻧﻘص اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﻓﻊ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻺذﻋﺎن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ذﻟك أن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ
ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﯾﮭﺎ ﻗواﻋده ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﺗﻌﻔﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
اﻟوطﻧﻲ.
 .10ﯾﺛﺑت واﻗﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻓﺗﻘﺎر ﻣﻌظم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻧّﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ
ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻟﯾس ھذا ﻓﺣﺳب ،ﺑل إﻧﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻣﺑﺎدﺋﮫ وﻗواﻋده اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﺗوﺻﯾـــــــــﺎت
 .1اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ وﻗت اﻟﺳﻠم واﻟﺣرب ،وﺗوﻓﯾر أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺻورھﺎ واﻧﻣﺎطﮭﺎ ،ﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ھو ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ،ﻓﺳﺑب
اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻧﻘص اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وإﻧﻣﺎ ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺣﺗراﻣﮭﺎ ،وھو ﻣﺎ
ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻖ إﻻ ﺑﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻣﻘﺎرﺑﺗﮭﺎ ﺑﯾن طﺎﺋﻔﺗﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
 .2إﻧﺷﺎء ھﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺗﻛون ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت ،واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺗدى ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻧﺎط ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وإﺻدار اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﺟد ﻣن أوﺿﺎع أﺳوة ً ﺑﺎﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
 .3اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ أطراف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﮭﺎ،
واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﮭدف ﺗﻣﮭﯾد اﻟطرﯾﻖ أﻣﺎم ﻣﺳﺎﻟك اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾد،
واﻻﻋﺗراف ﺑﺄوﻟوﯾﺗﮫ ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﻼف ﺻورھﺎ.
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 .4دﻣﺞ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ٍل ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ
واﺣدة ،ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن دوﻟﻲ
وﻏﯾر دوﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطور اﻟذي ﺣدث ﻣؤﺧرا ً ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣطﺑﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻗﺗراب ھذه اﻟﻘواﻋد اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
 .5ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟدول واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺣﺗرام
اﻟﻘﺎﻧون أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ.
 .6اﻟﺗﻌرﯾف -ﻋﻠﻰ ﻧﺣو واﺳﻊ -ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻧﺷر ﻗواﻋده وإﻗﻧﺎع أطرف اﻟﻧزاع ﺑوﺟوب
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.
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اﻟﻣراﺟـــــﻊ
أوﻻً :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .1أﺣﻣد اﺷراﻗﯾﺔ :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ،ورﻗﺔ أﻋﻣﺎل
ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ" :اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻣﺎن.2016 ،
 .2أﺣﻣد ﺧﻔﺎﺟﻲ :اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،دراﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻري
ﻟﻠدراﺳﺎت ،اﻟﻘﺎھرة.2019 ،
 .3أﺣﻣد ﻋز اﻟدﯾن ﻋﺑد ﷲ وآﺧرون :ﻣﻌﺟم اﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،
.2002
 .4أﺣﻣد ﻣﺻﯾﻠﺣﻲ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل
ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ،اﻟﻌﺎم اﻟراﺑﻊ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2017 ،(19ص.54-37
 .5أزھر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟﻔﺗﻼوي :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة.2018 ،
 .6أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،أﻋﻣﺎل ﻧدوة اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر" :اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ"،
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷﻖ ،دﻣﺷﻖ.2003 ،
 .7أﻣل ﯾﺎزﺟﻲ :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﻏﯾر اﻟدوﻟﻲ  -ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷﻖ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد )،(34
اﻟﻌدد ) .2018 ،(1ص.312-277
 .8إﯾﻠﯾﻧﺎ ﺑﯾﺟﯾﺗش :اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻣﯾن إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب
اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2002 ،(52ص.205-180
 .9ﺑرﻛﺎﻧﻲ ﺧدﯾﺟﺔ :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻧﺗوري ،اﻟﺟزاﺋر.2008 ،
 .10ﺑن ﻋﯾﺳﻰ زاﯾد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،اﻟﺟزاﺋر.2017 ،
 .11ﺗوﻓﯾﻖ ﺑوﻋﺷﺑﺔ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ )ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺗﻌﻣﯾم
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ(  ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ دﻟﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻣؤﻟف ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ،إﻋداد ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺗﻘدﯾم أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور،
دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھرة.2003 ،
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 .12ﺟﺑﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﺎر :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ،اﻟﺟزاﺋر.2009 ،
 .13اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة :ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ أﻏﺳطس -1988ﯾوﻟﯾو ،1989
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﯾوﯾورك.1989 ،
 .14ﺟورج أﺑو ﺻﻌب :اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف ﺑﯾن اﻷﻣس واﻟﯾوم ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد )،2000 ،(9
ص.25-15
 .15ﺟﯾﻣس ج .ﺳﺗﯾوارت :ﻧﺣو ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻣدول ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2003 ،(85ص.25-1
 .16ﺣﺎزم ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم :ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣدﺧل اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة.2008 ،
 .17ﺣﺎﻣد ﺳﻠطﺎن وآﺧرون :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،
ﻣﺻر.1978 ،
 .18ﺣﯾدر ﻛﺎظم ﻋﺑد ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل أﺛﻧﺎء
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻘﻖ اﻟﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل،
اﻟﻌراق ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،(4اﻟﻌدد ) .2012 ،(2ص.200-150
 .19ﺧﻠﻔﺎن ﻛرﯾم :ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرؤﺳﺎء اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد )،(7
 ،2008ص.207-185
 .20ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن :ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻘرارات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ
اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﺑﯾروت.2011 ،
 .21درزان درﻛﯾﺗش :اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ"،
ﻣﺧﺗﺎرات ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد  ،2015 ،89ص.203-179
 .22رﻗﯾﺔ ﻋواﺷرﯾﺔ :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،اﻟﻘﺎھرة.2001 ،
 .23روﺟﯾﮫ ﺑﺎﺗﻠر :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﻣﺧﺗﺎرات ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،(91اﻟﻌدد ) ،2009 ،(873ص-1
.19
 .24رﯾز إرﻟﯾﺦ :ﺗرﺟﻣﺔ راﻣﻲ طوﻗﺎن ،داﺧل ﺳورﯾﺔ "ﻗﺻﺔ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم أن
ﯾﺗوﻗﻊ" ،اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ،ﺑﯾروت.2015 ،
 .25زﯾدان ﻣرﯾﺑوط :ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ،ﺑﯾروت.1989 ،
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 .26ﺳراب ﺛﺎﻣر أﺣﻣد :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﺗل ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻧﺷورات
اﻟﺣﻠﺑﻲ.2012 ،
 .27ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﺟوﯾﻠﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟزﻗﺎزﯾﻖ ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،اﻟزﻗﺎزﯾﻖ ،ﻣﺻر،
.2005
 .28ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﺟوﯾﻠﻲ :اﻟﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،
.2002
 .29ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد :اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻲ ﺟواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران ،اﻟﺟزاﺋر،
.2013
 .30ﺳﻠطﺎن ﺣﺎﻣد :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،
.1986
 .31طﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺎج إﺑراھﯾم وﻣﺎﯾﺎ اﻟدﺑﺎس :اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن :دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠد )،(15
اﻟﻌدد ) ،2018 ،(1ص.228-200
 .32ﻋﺎﻣر اﻟزﻣﺎﻟﻲ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،ﺗوﻧس.1997 ،
 .33ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺧﻠدون :اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭﻼل ،ﺑﯾروت.1983 ،
 .34ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻣﺣﻣد :دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ،ﺟرﯾدة اﻷھرام اﻟﻣﺻرﯾﺔ،
ﻋدد اﻟﻣواﻓﻖ ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ.2004/3/5 ،
 .35ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑو :اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﱠوﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻗﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) .2015 ،(59ص.21-20
 .36اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﺳﻌﯾدة :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ دور اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻧﻣوذﺟﺎ ،دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭﻼل ،ﺑﯾروت.2018 ،
 .37ﻋدﻧﺎن داود ﻋﺑد اﻟﺷﻣري :ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،(5اﻟﻌدد ) .2016 ،(1ص.392-353
 .38ﻋدﻧﺎن ﻋﺑد ﷲ رﺷﯾد :دور اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري :دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث،
اﻟﻘﺎھرة.2017 ،
 .39ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑو ھﯾف :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟطﺑﻌﺔ ) ،(11ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
.1975

105

 .40ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎل ﺟرﺣﻰ اﻟﺟﯾوش ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ،ھل ﻣﮭدت اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،1993 ،(4ص-86
.105
 .41ﻋﻣر ﺳﻌد ﷲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺛﺎﺋﻖ وآراء ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.2002 ،
 .42ﻋﻣر ﻣﻛﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب
اﻷﺣﻣر ،ﺟﻧﯾف.2016 ،
 .43ﻋﻣري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :ﺗﻌﺎون اﻟدول واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧظر اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ،اﻟﺟزاﺋر.2017 ،
 .44ﻓراﻧﺳوا ﺟروﻧﻔﺎﻟد وﻟوراﻧس ﺗﯾﺳﯾﯾﮫ ،ﻣﻧﺎطﻖ رﻣﺎدﯾﺔ ،أزﻣﺎت ﻣﻣﺗدة ،ﺻراﻋﺎت ﻣﻧﺳﯾﺔ :ﺗﺣدﯾﺎت
اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،2001 ،(12ص.101-73
 .45ﻓﻠﯾﺞ ﻏزاﻻن وﺳﺎﻣر ﻣوﺳﻰ :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت
واﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت.2019 ،
 .46ﻓواﻧﺳواز ﺑوﺷﯾﮫ ﺳوﻟﯾﻧﯾﮫ :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺗرﺟﻣﺔ :أﺣﻣد ﻣﺳﻌود ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.2005 ،
 .47ﻗﺎﺳم إﺑراھﯾم ﻣﺗﻌب اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ :دور ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻵﻟﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻋﻣﺎن.2017 ،
 .48ﻛﺎرل ﻓون ﻛﻼوزﻓﯾﺗز :اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺣرب ،ﺗرﺟﻣﺔ :أﻛرم دﯾري ،اﻟﮭﯾﺛم اﻷﯾوﺑﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت.1988 ،
 .49ﻟﻌروﺳﻲ أﺣﻣد :اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﻟـدى اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳﻠﺣـﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻻﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ :ﻛﺗﺎب أﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﻣرﻛز ﺟﯾل اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،2018 ،ص.277-261
 .50ﻣﺎرﯾون ھﺎروف ﺗﺎﻓل :اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر إزاء ارﺗﻛﺎب
أﻋﻣﺎل ﻋﻧف داﺧل اﻟﺑﻼد ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر،
ﺟﻧﯾف ،ﺳوﯾﺳرا ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،1993 ،(31ص.125-105
 .51ﻣﺎﻟك ﻋﺑﺎس ﺟﯾﺛوم :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌراق.2012 ،
 .52ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ :ﻣﺣﺿر ﺣرﻓﻲ ﻣؤﻗت ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻷﻟﻔﯾن واﻟﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ،اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﯾوﯾورك،
.1986
 .53ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟذوب :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﺑﯾروت،
ﻟﺑﻧﺎن.2007 ،
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 .54ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑﻛراوي :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،اﻟﺟزاﺋر.2019 ،
 .55ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻠم واﻟﺣرب ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
ﻣﺻر.2001 ،
 .56ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد :أﺻول اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ -اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -اﻟﻣﺟﻠد
اﻷول :ﻗﺎﻧون اﻟﺣرب ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.2003 ،
 .57ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﺷﻛري :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وطﺑﯾﻌﺗﮫ ،دراﺳﺔ ﺿﻣن ﻛﺗﺎب دراﺳﺎت ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣن إﺻدارات اﻟﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،ﺗﻘدﯾم د .ﻣﻔﯾد ﺷﮭﺎب ،دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﻌرﺑﻲ.2015 ،
 .58ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﺷﻛري :اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ "دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗدة" ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن.1991 ،
 .59اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺿد ﻛوﻧﺎراﺗش وﻛوﻓﺎﺗش
وﻓوﻛوﻓﯾﺗش ،اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم ) ،(IT) (1/23-96-IT-96-23داﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف.2002 ،
 .60ﻣﺳﻌد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن زﯾدان :ﺗدﺧل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟ ُﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ،
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة.2008 ،
 .61ﻣﮭدﯾد ﻓﺿﯾل :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر
ﺑﻠﻘﺎﯾد ،اﻟﺟزاﺋر.2014 ،
 .62ﻧزار اﻟﻌﻧﺑﻛﻲ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن.2010 ،
 .63ﻧﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺷﮭوان :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣرﺗزﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.2012 ،
 .64ھﺎﻧز ﺑﯾﺗر ﻏﺎﺳر :ﺷﻲء ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ :اﻗﺗراح
ﻟوﺿﻊ ﻣدوﻧﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر،
ﺟﻧﯾف ،ﺳوﯾﺳرا ،اﻟﻣﺟﻠد ) ،1988 ،(76ص.15-1
 .65وﻟﯾد ﺑﯾطﺎر :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺑﯾروت.2008 ،
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ
 .1اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  1949ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎل ﺟرﺣﻰ وﻣرﺿﻰ وﻏرﻗﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺑﺣﺎر.
 .2اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم  1949اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟرﺣﻰ وﻣرﺿﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
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. اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳرى اﻟﺣرب1949  اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻌﺎم.3
. اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣرب1949  اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم.4
.1977  اﻟﺑروﺗوﻛول اﻷول اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻌﺎم.5
.1977  اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم.6
. ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ1954  اﻟﺑرﺗوﻛول اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﺎم.7
.1949  اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم.8
.1907  اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻھﺎي ﻟﻌﺎم، اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻧﯾن وأﻋراف اﻟﺣرب اﻟﺑرﯾﺔ.9
.1998  ﻧظﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم.10
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